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UONFINI
BAZZIALI
l concetto di razza supera quello di nazwne. Come ·la nazwne poteva
esistere anche quando politicamente essa scompariva sotto divisioni e occupazioni inn.aturali, cosi la razza esiste anche oltre i confini politici della
na;;zone.
La sua esistenza, che e certa, come abbiamo dimostrato e dimostreremo
in base a dati strettamente sperimentali, non puo essere un fatto inerte della
conoscenza, dev'essere un elemento vivo della coscienza; gli ltaliani debbono
saP..ere che il lora sangue circola piu largamente, nel mondo, di quanto il
disegno delle fromiere politiche possa. mostrare. Se la razz a dev' essere difesa
nella qualita, piu ancora dev' essere garantita nella quantitiz e nelle sue attitLlldini a propagarsi, che sono La testimonianza della sua vitalita e della sua
forza. Gli ltaliani debbono dunque cominciare a '' vedere" il disegno della
loro razza nel mondo, e a tenerlo sempre presente come la vera immagine del
paese di cui i confini politici non danno che una figura provvisoria. Difendere e migliorare la razza non soltanto perche gli attuali confini razziali
siano mantenuti ma perche costituiscano l'indice progressivo d'un.a dilatazion.e necessaria; questa e il programma del razzismo per il quale la nostra
gen.erazion.e ha l' onore di combattere.
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Nel precedente numero di questa flVISta e stata pubblicata
una carta razziale itaiiana che ora esamineremo nei suoi singoli aspetti da un punto di vista strettamente scientifico. Trattercmo in -questo articolo della diffusione della nostra razza
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oltre il confine francese e ci riferiremo per questo studio unicamente a pubblicazioni di carattere antropologico, che rapprcsentano l'atteggiamento ufficiale degli studiosi di Francia su
questo importante argomento.
Per comprendere quanto verremo dicendo, sara utile tene r ~
presente la c.arta alia fig. l nella quale sano indicate le antich r
province e i dipartimenti francesi . Tntte Ie . altre carte appresso
riprodotte, compilate da famosi scienziati dei quali e indiscutibile Ia competen:o:a e su11a base di osservazioni condotte per
lunghi anni, sono tratte ·d al libro di G. Montandon « L'Ethnie
Fran9aise ».
Come ricorda il Montandon. Ia prima grande inchiesta sulh
complessione dei Francesi, cioe sui colore dei capelli e degl i
occhi, fu condotta verso il 1880 da Paul Topinard con l'ausil io
di un migliaio di collaboratori, muniti di formulari preci:;i.
su circa 200.000 individui. Elaborati i risultati di tale inchiesl 1
i dipartimenti francesi furono riumerati dal numero l al numero 88, da quello pili biondo a quello pili bruno, e ripartit i
in quatt~o grupp i uguali dal piu biondo al piu bruno.
Fig. L I.e antiche provincie e i dipartimimti della Francia
{da: Montandon - L'Ethnie Frant;aise) - Fig. 2. II colore dei
capelli in Francia {secondo Paul Topinard) - Fig. 3. II colore
degli occhi in Francia {secondo Paul Topinard).
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Fig. 4. Gli esonerali dal serviZlo militare per difetto di statura
(a! disotto di m. 1.56); Le cifre indicano il numero degli esonerati
ogni mille abitanli: dipartimenti bianchi, dal 26 al 56 per mille;
grigi. dal 57 all'81 per mille; neri, dall'84 al 174 per mille (secondo
Lagneau) - Fig. 5. L'indice celalico in Francia (secondo Collignon) - Fig. 6. L'indice cefalico in Francia (secondo Deniker).

La ca rla (fig. 2) ci indica questa ripartizione in base al solo
co lore dei capeHi, Ia carra seguente (fig. 3) in base ai colore
degli occhi,
Hisulta evidentissimo dalia osservazione di queste due cartine
come Ia massima frequenza del tipo bruno si presenti tutto
lungo ta costa del Mediterraneo, inclusa la Corsiea, e sulla parte
meridionale i:lel golfo di Guascogna.
~1olto interessante e a questo riguardo soprattutto Ia carta
1 tig. 2) in cui si vede dalla frontiera ita'liana attraverso i tre
di partimenti delle Alte Alpi, delle Basse Alpi, e delle Alpi Ma~
ri tlime estendersi una striscia continua ed omogenea fino ai
Pirenei, striscia di territorio che comprende senza eccezione
tutti i dipartimenti francesi posti sulle . rive del Mediterraneo.
Altamente interessanti per Ia comprensione dell'antropologia
francC!:ie sono i risu.ltati della distribuzione geografica della statura. La prima ·inchiesta statisti~a ra~ppresentata per mezzo di .
una carta fu que-Ila pubblicata nel 1860 dal Broca. Questa carta
moslra secondo i dipartimenti Ia percentuale dei riformati al
servizio militare per bassa st.atura (sotto l m. 56). II Lagneau
perfeziono i risu1tati del Broca e pubblico Ia carta da noi indicata con la fig. 4.
II Lagneau osservo dei fatti di fondamentale importanza, che
gli permisero di distinguere ·nel territorio francese tre zone,
indicate nella- sua carta rispettivamente con il colore bianco,
grigio e nero.
La prima zona, rappresentata in bianco, da appena dal 24
a\ 56 per mille di riformati per bassa statura e corris.ponde al
tcrritorio occupato antieamente dai Galati e dai Belgi ; Ia seconda
zona, indicata in grigio, da dal 57 al1'8l per mille d! riformati
e corrisponde al paese che un tempo fu dei Liguri e · degli
Aquitani; Ia terza zona, rappresentata in nero, da dali'84 al
1711 per mille di riformati e, con qualche eccezione, corrisponde
ali a parte abitata dai Celti.
Anche Ia carta della distribuzione della statura permette quindi
di identificare nel sud della Francia una vasta striscia di terri-
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torio comprendente quasi tutti i dipartimenti bagnati dal Mediterraneo, che si estende in maniera ini-nterrotta daH 'attuale
frontiera italo-francese fino ai Pirenei.
II tipo umano che corrisponde a tale zona viene dagli autori
francesi indicato con il termine di « litorale » e per alcuni caratteri e distinto dai tipi propriamente iberici e identificato in
tutto c~n i1 tipo degli antichi Liguri.
Gli studi suHa distribuzione dell'indice cefalico furono iniziati in Francia neJ.la seconda meta del XIX secolo.
II Collignon fu il primo antropologo francese che pubblicasse una carta indicante Ia distribuzione geografica di tale
indice, che, come e noto, si ricava dal rapporto tra il diametro
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Fig. 7. Le razze della Francia (secondo Deniker).

massirno di ·larghezza e il diarnetro massimo di lunghezza dei.Ja
testa, presi con una tecnica opportuna. L'indice cefa:Iico piccolo
indica una forma della testa piuttosto allungata e stretta, !'indice cefalico elevato una forma piuttosto corta e larga.
La carta del Collignon, che noi riproduciamo con la fig. 5,
{u presto perfezionata e arricchita dal Deniker che nel 1899
p'u bblico una vo1urninosa memoria su « L'indice cephalique en
Europe» memoria accompagnata da una grande carta di cui Ia
fig. 6 riproduce la parte riguardante .Ja Francia.
Fig. 8. I tipi: razziali della Francia (secondo Montandon).

La distribuzio:ae deH'indice cefalico in Francia perrnette pure,
se anche con qualche eccezione, di iderttificare in tutti .i dipartirnenti bagnati dal Mediterraneo, una zona che va dalla fron tiera ltalo-francese a quella franco-spagnola con assoluta predominanza di quelle stesse forme craniche allungate, nobilrnente
armoniose, proprie di una nostra variante razziale; coincidente
nella distribuzione geografica al, territorio dei Liguri.
Gli autori francesi hanno riunito i tre caratteri da noi presi
in cO'nsiderazione, cioe quelli della complessione, della statura
e dell'indice cefalico, e, in base ad uno studio approfondito.
hanno compilato delle carte atte ad indicare globalmente tali
risultati.
La piu antica e famosa carta antropologica, compilata in ta le
senso, fu pubblicata nel 1898 dal Deniker (fig. 7). 11 Deniker, per evitare discussioni a caraltere politico, i'ndico le varianti razziali da lui identificate in Francia con termini geografici. Se noi ora o~serviarno il territorio occupato - secondo il
Deniker- dalla cosiddetta «race 'littorale» io vediamo appuntc:
coincidere con Ia zona perfettamente staccata razziaimente dal
resto della Francia, che abbiarno gia messo i:n evidenza osservando Ia distribuzione dei singoli caratteri razziali. Questa
zona, secondo il Deniker, comprende la quasi totalita della
Provenza e della Linguadoca, e si presenta quasi come il prolungamento in terri to rio, oggi poiiticarnente f rancese, di un
nostro indiscusso tipo nizziale quale e il Ligure.
La recentissima carta dei tipi razziali della Francia ( v. fig. 81
si deve al prof. L. Montandon e rappresenta un documenlo
scientifico indiscutibile. Essa corrisponde sostanzialmente a que! h
del Deniker. e impiega anch'essa come terminologia sistematica
quell a classica degli studiosi f rancesi. Conferma anche e~sa
l'esistenza di una massa cornpatta di uomini nella Provenza ,.
nella Linguadoca, talmente differenti dagli altri che popolano
la Franci.:~, da far si che gli studiosi francesi abbiano conia lo
un nuovo termine antropologico quale e quello di « race Iill o·
rale » perfettamente ignoto agli antropologi degli altri pae; i
Ma in che cosa differisce questa « race littorale» dal tipo razziale dei Liguri? Questo nessun autore francese puo dido per·
che in realta nessuna differenza esiste, soltanto Ia parola « L!gure » non viene impiegata perche i Liguri appartengono a!h
razza italiana.
Che percentuale della popolazione francese corrisponde al
tipo razziale in questione? Nessuno esagefa se afferma ch e i
dipartimenti occupati dalla cosidetta «race littorale» rappresentano il 10% della popolazione totale della Francia, cioe i11
cifre tonde tre milioni e settecentomila individui.
In questa cifra - bisogna notare - non e affatto compr ;:~u
Ia popolazione delle regioni quali la Corsica e Ia Savoia, l'i l:l·
lianita delle quali e orm.:~i fuori discussione, per ragioni etni chc.
storiche e sentimentali.
Le osservazioni fin qui compiute si riferiscono unicam <>nlt
.:~lla popolazione considerata propriamente fraricese e non pren·
dono in considerazione i processi di vera e propria coloni zza·
zione per cui masse ingenti di ltaliani occupano ormai inl eri
paesi delie regioni sud-occidentali della Francia.
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I piu noti antropologi di Francia hanno documentato l" e3i·
stenza nei dipartimenti mediterranei di una variante razzia :e
che d.?. essi viene indicata con il termine di « littorale ». Qu e~la
variante si identifica completamente con il tipo dei Liguri. che
appartengono in maniera indiscussa alia razza italiana.
Dovendo quindi definire il territorio, oggi politicamente fran·
c-ese, occupato omogeneamente dalla nostra razza, e necessari u
alme.no aggiungere aile regioni indiscussamente itaiiane, qu ali
Ia Corsica , il Nizzardo e Ia Savoia, tutti i dipartimenti litoran ei.
compresi tra il Varo e i Pirenei, e quelli ad essi contigui, prcsenlanti i rnedesimi caratteri razziali.
GUIDO LANDRA
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Fig. I - Giovanna d'Arco.

)( 1 dramma della Francia attuale, ricca
e po.vera nello stesso tempo, O()n e pili
d'interesse nazionale francese, rna diventa
sempre pili una tragedia europea.
Le ripercussioni di tutto .questo radicale
cambiamento di razze, al quale la popo·
bzione francese e esposta gia da vari decenni, diventera per le generazioni future
un problema importantissimo.
Sembra addirittura una sarcastica ironia del destino, che proprio il paese dove e nata !'idea
razzista e dove hanno vissuto i
grandi propagatori della rigene·
razione razziale dell'Europa non
abbia compreso · i propri profeti
e sia l'unico popolo bianco
che ha dimenticato I' on ore della
razza, affratellllfldosi per volgari
motivi colla gente di" colore.
A! di sopra delle ingiustizle
dei trattati e delle opinioni politiche diverse, dovrebbe sempre
elevarsi Ia grande unita della
cultura europea, della quale la
Francia dei secoli _passati e stata
spesso un valoroso difensore e
creatore. Per. ·questo Ia sorte
della Francia ci riguarda vivamente, perche . il s~o sviluppo
attuale porta inevitabilmente ad
una fine che .molti storici francesi avevano. gii ·preveduto. « La
Francia ha · perdu to i migliori
uomini nelle battaglie e nclle ri- . ·
voluzioni » esclama A. Fouillee
e le sue osservazioni finiscono

(nel 1899) colla constatazione: « diventiamo sempre pili celto-slavi, come eravamo prima dell'immigrazione dei Galli;
questo significa una leota russi.&cazione »
(fig. 9). lnfatti, nel XVIII e XIX secolo
aumenta in Francia un certo tipo razziale
che si usa chiamare « Ia razza dell' est »
a causa di una antichissima parentela con
le razze mongoliche.
Uno dei pili eminenti razzisti della:
Francia (e forse del mondo), V. de Lapouche, dice chiaramente che if francese
di oggi non e piu del sangrte dell'eroico
francese medioevale. Anche nella struttura
antropologica ( cioe nella statura, nella costituzione, nei colori, nella mentalita) risulta totalmente cambiato. De Lapouche
osserva che e Ia prima- volta nella storia,
che un popolo bracoide ( ovvero un popolo formato in maggioranza di gente a
testa rotonda e di statura tozza) tenda a
Fig: 3 - Tipo germanico.

Fig. 2

c

Soldato francese.

creare un impero, e la storia dimostrera
se questo, singolare tentativo riuscira (figure 13, 4).
La guerra mondiale avrebbe potuto essere una prova, e Ia ·Francia, grazie all' aiuto del moo do intero, ne e riuscita
ancora incolume; rna il generalissimo americano Pershing disse che verso gli ultimi
anni di guerra soltantq le truppe del nord della Francia poteVflOO - essere impiegate, mentre
quelle del sud erano inservibili.
In questo episodio si racchiude Ia storia razziale della Francia. La diversita razziale tra il
nord ed il sud della popolazione e un fatto bimillenario e
le vicende storiche sono determinate a seconda se prende il
sopravvento il nord o il sud. Si
e abituati a seguire l'enorme affollamento di .stranieri (circa
75.000 ogni anno) verso Ia patria della « liberte et egalite »,
nonche a vedere aumentare le
guarnigioni di senegalesi ecc.
. Pen) queste cose non avranno
un effetto immediato, perche Ia
grande massa razziale della popolazione sentira questo soltanto
dopo qualche generazione.
II cambiamento della Francia,
che porta sempre pili alia scoroparsa dei ceti superiori ed autocreatori, e incorninciato leotamente gia dalla fine del medioevo, ed i · vinti, che furono i

II

imprime il carattere predominimte della
psiche francese moderna.
L' immigrazione . dei celti ( dal 900 a!
600 a. C.) porto il sangue nordico (e dinarico-felico ecc), pero i celti non lasciarono tracce sensibili. L'insigne Jubainville
sostiene giustamente che a. e. la Germania
e l'Irlanda abbiano assai piu sangue celtico
della Francia stessa, la quale non ha piu
di un ventesimo di sangue celtico. Fino
alia conquista romana si svolge un processo
di assimilazione razziale. Nei t~mpi dei
Romani avvenne la formazione spiritual e
dei galli, che fino ad oggi hanno conservata una certa nostalgia per « le genie
latin». Razzialmente invece i Romani lasciarono poche tracce perche presto gli
eserciti di vigilanza furono composti da
tribu dei galli stessi (ved. Coulanges, Mortillet). L'avvenimento piu decisivo della
storia razziale della Francia e la sistematica colonizzazione dei Germani in territorio francese che avvenne dal I sec. a. C.
sino al IX sec. d. C. e che il de Lapouche
valuta con oltre un milione di immigrati.
Cos! si formarono due grandi complessi
razziali : uno gallico nel sud, caratterizzato
dalle razze d' est e mediterranee ( ed anche
orientali-levantine) e uno germanico nel
nord, con prevalenza delle razze nordiche.
Questa scissione rimasta fino ad oggi,
salvo che il gruppo nordico, per i ben noti
motivi sociologici, e destinato da tempo
alia estinzione.
II fatto incontestabile che la schiacciante
maggioranza dei grandi francesi in mill e
anni di storia fino ad oggi appartiene al
gruppo del nord, ha sollevato gia da lungo
tempo !'interesse degli storici ed infatti vi
e in Francia da oltre cent'anni un duello
tra gli esponenti delle due tesi : galli o
franchi .
La casa sassone dei Capetingi (987·
1328) inizio l'epoca eroica della FranciJ
medioevale, alia testa del mondo cristiano,

e

Fig. 4 - Tipo di razza dell'est.

celto-galli, hanno sostituito i vittoriosi ceti
dei franchi.
La. storia razziale della Francia e la lotta
bimillenaria dell' elemeoto indigeno contro
!'affermazione dell'elemento germanico (figure 1, 3, 5, 6, 11).

Fig. 6 - Tipo gennanico
(il Conte de Chamisso)
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In tempi quasi preistorici entrarono dalla
Catalonia i liguri e piu tardi gl'iberici.
Gli indigeni erano di quell'aspetto razziale
che nell' epoca attuale torna a riaffermarsi.
Le invasioni portarono l'impronta mediter·
ranea e l'unione mediterranea e dell'est

Fig. 7 - Aristocrazia levantina
(Claudio Saint-Simon)

Fig. 8 _ Tipo di razza dell'est
(Paul Broca).

e fu !'anima principale delle crociate. La
colonna piu forte di quell' epoca di gran·
dezza fu la nobilta francese. « Les chansons de gestes » furono i canti degli eroi,
e Gaston Paris osserva francamente che
« l'epica francese dell' alto medioevo sia spirito germanico in forma romanica ».
Quelli furono i tempi dei grand! duomi
gotici, delle fondazioni di univ:ersita, e
delle lotte religiose. Sarebbe forse esagerato di voler dichiarare tutta la nobilta
francese di origine germanica, come fa.
cevano gli storici francesi piu antichi; rna
i piu noti, come Guizot, Fauriel, de Coulanges, Boulainvillers e Montlosier ecc:
sono d'accordo che almeno una grande
parte fu germanica; · questa impose quel :
senso feudale e d'indipendenza, che doveva
condurre necessariamente al coritrasto colla
poteriza del re.
Un avvenimento che danneggio sensi·
bilmente le razze migliori in Francia· fu
Ia persecuzione religiosa contro gli AlDigesi e particolarmente quella contro gli
Ugonotti.
La liberta eretica fu considerata gia da
Francesco I come un reato, e Carlo V preferiva « di lasciar piuttosto il mondo nella
putrefazione che nella liberta ». La strage
nella notte di S. Bartolomeo ( 15 72) cost<'>
hl vita a centinaia di migliaia dei migliori
francesi e gli Ugpnotti emigrarono in
massa (200.000) verso la Germania e
l'Olanda.
Luigi XIV poi, soppresse col sangue la
forza della nobilta franca, che piu tardi,
nella rivoluzione francese, sotto la ghi.
gliottina, ha cessato di esistere.
Secondo Boisjoslin, questa vittoria del
(( genio del sud che e stato provocato »,
ha iniziato un'era di solo apparente civilta
latina, e la dinastia pirenaica dei Borboni ha
dato origine ad un' epoca spagnola e gesuitica, piuttosto che cattolica. La guerra
dei cent'anni, che impedl una divisione

Fig. 9 - Tipo di razza dell'est
(Honore de Balzac)

Fig. 5 - Tipo g:ermanico.

della Francia in due parti, sradico i ceti
piu valorosi e quando nella famosa rivoluzione franccsc del 1789 il Sieyes gri·
clava « di epurare la Francia dalla sua nobilta ricacciandola nelle paludi e foreste
germaniche, da dove essa proveniva », si

Fig. 10 • Levantino-mediterraneo
(Charles Maurras)

trattava solamente di gruppi molto ridotti
dell'antica casta. Le guerre di Napoleone
aumentarono le perdite di sangue prezioso.
mentre i vigliacchi rimanevano a casa sani
e salvi.
L' elemento ebraico, che gia all a corte

Fig. 11 - Tipo germanico
(il Conte de Ia Brunerie)
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di Carlomagno e di Lodovico
il Pio fu fortissimo, crebbe
talmente che intorno a Montpellier vi era addirittura un
re-ame israelitico, ed il noto
ordine. religioso dei Templari
doveva essere sciolto, perche
gli ebrei l'adoperavano per i
loco scapi oscuri. Arabi, saraceni, orientali, levantini e negri piombarono senza interruzione sulle coste mediterranee
e negli ultimi due secoli si
puo osservare che perfino i
ranghi della nobilta ( spesso
di nuova creazione) sono stati
invasi da sangue non europeo.
La fisionornia della nobilta
titolare di oggi e la innegabile testimonianza di questa
degenerazione dell' onore e
del sentimento di razza (figure 7, 10).
Mentre ancora nel XV ~e
colo in Francia si contavano 5, 7 figli in media per
ogni famiglia, questa · prolificazione si e ridotta sempre
piu sensibilmente, per arrivare attualmente
proprio . ad una situazione catastrofica.
Per evitare questo, Ia Francia ha aperto
le porte ai fuggiaschi di tutto il mondo
senza alcun riguardo alla !oro razza (per
es. 60.000 armeni di razza levantina nella
valle del Rodano). Tra naturalizzati e stranieri vi saranno in Francia oltre 4 rnilioni
· di persone, che sono totalmen~e estranee
aUa origine francese. E' assai fantastico
come i politici spiegano . Ia assimilabilita
di questo groviglio di sangue. Martial ha
affermato recentemente d1e tutte le razze

il cui indice bio-chimico del sangue sia
intorno a 3.2, siano buone per la mescolanza coi francesi. Simile considerazione
e priva di· giustificazione scientifica. Martiai ritiene sufficiente che queste infiltrazioni possano inquadrarsi nell' ambito della
psicologia francese. 11 sentimento del « vouloir vivre collectif » porta necessariamente
alia piaga del meticciato, e certi· quartieri
delle citta francesi ne danno un aspetto
ripugnante, senza parlare della crescentc
criminalita. La Francia bianca ha virtualmente cessato di esistere; m sua vece, non
DE

BoiS JOSLIN jACQUES :

come degno successore, rna
come creazione arbitraria, e
nata b << F ranee - Colonies ».
Non esiste piu una Erancia con
39 milioni in Europa, ma
la grande patria abbraccia fraternamente anche i suoi sessanta milioni eli figli di colore_ Liberte, egalite, ugualmente per bianchi e neri (Sarratlt).
Le ultime gesta, che tristemente passeranno alla storia,
furono l'impiego dell'armata
n~ra nella guerra mondiale
(535.000 soldati neri e
3l0.000 operai) e la violazione· della Rhur. Pierre
Khorat (in « Soldats de cou·
leur ») scriveva : « noi vogliamo umiliare i tedeschi,
rna dimentichiamo che diffamiamo in verita tutta la razza bianca » (fig. 14).
Di re£ente Si sono mescolate tranquillamente le
guarnigioni nere con ,: quelle
dei francesi-bianchi. Le don·
ne vanno dappertutto senza alcuna vergogna coi bei giganti neri, rna il risuitato
.
.
quale sara?
In caso di disordini interni, saranno
m?.ndati i feroci senegalesi contro i fra.
telli francesi? A Jean Bourdon ripugna
quest'idea, eppure non si puo piu sbarazzarsi degli spiriti che si sono chiamati
(fig. 2).
Cio che la Francia, diretta ·dagli ebrei,
compie oggi in Europa, e un peccato con·
tro 1' esistenza della razza bianca.
EIJO GASTEINER
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TELLE EST LA PHRASE, ACCOMPAGNEE D'INJURES,
ADRESSEE LE 5 AVRIL A LA CHAMBRE DES DEPUTES,
.PAR .ARX DOR.OY, SOCIALISTE S. F. I. 0.,
MINISTRE DE L'INTERIEUR DU JUIF LBOII BLU.,
AM. PAUL IHUEL, DEPUTE DU MORBIHAN.
P A TRIOTES, origi.n&ires de toutes les nobles provinces
franQ&ises, vous laisserez-vous a:lnsi insulter par.les plats valets
:des Juifs, DETROUSSEURS DE L'EP~GNE ?
Non contents de pousser a la Revolution et a la Guerre
'mondiale, les E.BUSOUES vous insultent.
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cia in Portogallo, in Spagna, nel nuovo
mondo, essi ci ha·nno isola to in Europa;
cssi ci hanno fatto perdere le nostre alleanze naturali e tutta Ia loro abilita diplomatica non e stata che l'arte di ilascondere gli affronti .... »Sembra cronaca d'oggi e invece e un
articolo pubblicato su La Quotidienne _il
29 gennaio 1844!
La stessa amministrazione e considerata dai De Gobineau con il piu completo
scetticismo :
« I quadri vanno empiendosi di individui ignoranti ed inabili; un semplice automatismo sta in luogo di una direzione
intelligente ...
In tutti gli affari pubblici Ia leggerezza, l'ignoranza assoluta, Ia fraseologia
scherzosa sono state le caratteristiche .dell' amministrazione francese sia per !'interno e sopratutto per l'estero.
Tutti questi personaggi, avendo in rnano gravi responsabilita, hanno ava:nzato
verso lo sfacelo, danzicchiando sulla punta dei piedi, con un grazioso sorriso sulle
labbra; disgraziatamente trascinavano
dietro I oro Ia Francia; disgraziatamente
ancora essi sono cosi •numerosi, essi hanno fatto scuola in un modo cosi largo e
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preoccupante, in grazia dei !oro esempi c
delle loro allegre prediche, e maggiormente per i !oro successi evidenti, e diventato talmente notorio' che l'ignoranza assoluta e Ia moralita
modesta sono mezzi eccellenti per far carriera , che difficilmente si
troverebbe neUe attuali generazioni il modo
di comporre un personale migliore per un
gove1no e per una amministrazione che volesscro cainminare su
nuovi principi.
E non si trovera
f acilmente
sol uzione
quando si consideri
che questa ignoranza,
su cui bisogna insistere, non e soltanto il vizio di quelli che hanno il posto rna e una
sorta di cancro che
colpisce tutta Ia Nazwne ».
Parole di ribellione
e di condanna dei figli
migliori non possono
ricondurre un popolo
verso destini piu alti
quando ognuno dimen- _
tica i propri, piu elementari doveri. Ritrovare se stessi, mettendo in luce le migliori
virtu della razza, ele:
vando •Ie forze piu pure ed eliminendo ogm

intrusione, questa soltanto puo essere Ia
via che conduce una Nazione verso mete
di civilta feconda.
Ma quando al posto delle virtu dell a
razza si da via libera ai peggiori impuls i
sociali, quando si pretende di dar vigorl'
aile esauste vene della nazione immettendo sa.ngue di ogni contrada, si deve vcramente dubitare. del proprio avvenire.
II Fronte Popolare, questa ibrida contmistione di ideali giudeo-bolscevichi; h ~1
portato uno dei colpi piu duri co<ntro l;t
Francia.
Ecco quanto puo ieggersi in un orditt•·
del giorno segreto del 23 settembre 192::
e conosciuto soltanto il 7 novembre 19213:
« H Fronte Popolare della regione p<~
rigina 'adotta all'unanimita Ia mozione 5t·guente:
II Fronte Popolare della regione parigina, impressionato per l'agitazione antisemita che si palesa in certi settori e spl'cialmente in Alsalzia -e Lorena e nel !:1
rcgione parigi·na, mette in guardia Ia pupolazione di Parigi contro i provocatori
e gli agenti di Hitler in Francia.
Domam{a che i poteri pubblici proibi scano i giornali che fanno appello all'a,.:
sassinio e dichiara che nelle ore gral'i
attuali l'unione delle forze democraticl• t·
e necessaria per troncare Ia Strada al faSClSIDO internazionale provocatore di
guerra e di miseria.
Ricorda che da1 1789 Ia Francia non
fa nessuna differenza fra gli .a ltri francesi e gli Ebrei e che non perrnettera clll'
si instaurino nel nostro paese dei costurn i
che disonorano i paesi cosidetti total itari ...
Se i francesi non sono capaci di for
concorrenza agli ebrei che prcndono i !oro

posti if!, tutte le parti, nelle of ficine coine
nel governo, vuol dire che l' ebreo e meglio .dotato, e, 'in conseguenza e. giusto che
esso cpmaridi e diriga i francesi inferiori
al.loro compitq:» ..
Non vi . e da meravigliarsi che in un
atto ufficiale del Fronte Popolare possano leggersi considerazioni di questo tipo :
sono ormai ..universalmente note le inf!uenze 'Iarghissime degli ebrei in questo
ed ih altri settori politici.
'Dest.a al contrario stupore ·c he affermazioni di questo gtmere lascino perfettamente indifferenti i compagni di fede
i quali, in fin dei conti, rinunziano cosi
ad ogni prerogativa proveniente dalla na:zionalita.
Una nazione che invece di ricetcare
una fede nei valori de} · sangue perde H
suo tempo tra le vanitii, i giuochi del pilrlamento e lo scherzare piacevole, mette a
grave repentaglio il suo avvenire.
Or non e molto un noto scienziato francese mi diceva tranquillamente che i-1 meticciato non costituiva un pericolo per 1a
Repubblica e che anzi rappresentava un
vantaggio come elemento di potenziamen to demografico.
.
E' questa una opinione moho diffusa
~otto cui probabilmente si vuol tacitare
I'assillo della denatalita impressionante.
Ma non e da credersi che anche questo
cspediente possa riuscire a qualche cosa.
Gli ipotetici vantaggi restano temporanei
e ffiiSefl.

Infatti nei settori in cui Ia popolazione
francese viene in contatto con un'.a ltra
razza si osserva che Ia dinamica d_ella natal ita procede con differenti impulsi, senza larghe mistioni. In Algeria, per esempio, i francesi crescono, in proporzione,
molto meno dei mussulmani, senza ch·~
l'aumento di questi dia ai primi gran motivo di rallegrarsi.
Ecco !e cifre:

NUMERO DELLE NASCITE
EUROPE!.

~

1925

1926

1927

1928

20.733

20.561

19.177

19.235

1929

1930

1931

1932

21.842

21.994

20.ll4- .21.622

MUSSULMA~I

1925

1926

1927

1928

14-0 .249 .154.958 14-1.727 149.107
1929

1930

1931

1932

L62.596 .177.728 192.092 19L554
Puo affidare una nazione il suo avvenire imperiale ad un eserciio di gente
es tr.lmea, o quel che ·e pegg1o e certamente pili utopistico, ai meticci di domani?
La risposta e ovvia.
Quando . Roma affido Ia tutela <lei suoi
confini ai militi coscritti a! di la della

cerchia dei mari e delle Alpi, vogliano
o non vogliano gli ammiratori di Caracalla, segno la fine della sua potenza
nel mondo antico.
Quando dagli inguaribili ammalati di
universalismo si sente parl~re della forza
espansiva dell 'idea di Roma bisognerebbe rammentare a costoro che questa idea
marcio e si impose sovratutto quando venne portata .a vanti dai legionari italiani.
Qualche scienziato e qualche uomo politico va da tempo tentando di richiamare
I'attenzione del popolo francese verso i
pericoli che lo minacciano nei va'lori pili
vi tali.
Opera quanto mai difficile ed aspra
non soltanto perche si svolge attualmente

nelle pili sfavorevoli condizioni di ambiente, verso una coscienza pubblica che
Iegge con interesse ed allarme le sferzate
antiebraiche di Celine rna che domani voLa eon ·Ia pili candida leggerezza 'per i
vari accoliti di Blum.
II popolo, stordito, confuso, disorientato dalle continue montature ha perso
completameilte il senso dell'ordine e della critica.
Rinunzia a capire. I governanti dal
canto !oro hanno troppo da fare per tenere a bada la massa variopinta dei deputati c dei capipartito.
Intanto , la Francia se ne va.

LINO BUSINCO
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JP~r ben

orientarsi nel problt:ma, che q11i ·intendiamo di traltare,
bisogna cominciare col distjng11ere adeguatamente i Ire concetti di
N azione, Stato e Razza.
ll concello di « nazione », spesso fatto sinonimo di « popolo »,
« stirpe », « gente » o « schiatta », va riferito ad un gruppo
tl!llano tmificato da fattori varii, non esclusivamente etnico-antro·
pologici, ma anche storici, sociali, cttlturali, linguistici, religiosi :
sangui diversi possono .aver afflt~ito in una stessa nazione, e cosi
pure gli elementi di ci·vilta distinte, assorbite, travolte o trasformate da 11na civilta pit/ forte.
Secondo La coucezio11e fascistt~ ant.idemocratica l'tmita t-•era della
« nazione » si compie solo nella Stato. La Carla fascista del LaVOI'O ( § 1) pari a della « nazi one italiana » per affermare che « essa
si realizza integra/mente nella Stato fascista ». Si puo dunque
vedere nella « uazione » La condizione elementare di affinita esistente in una data collettivita storica, condizio11e che puo anche
determinare 11110 .rtato d' animo collettivo es primentesi nell' as pirazione a di ve1~; re e costituire 1111 uniw Stat o. A tale stregua, lo
Stato, fascislicamente inleso, attua la nazione, e il SilO motore, la
forza f ormatrice di essa, l'« anima della StJa anima» , come si Iegge
nella Dottrin a del Fascismo ( § 12). « Senza lo Stato, non c' e
nazione » (ibid. nota 20).
·
ll razzismo faSCiista· e da considerarsi, essenzialmmte, come una
asJtmzione pit/ dinamica e come tm potenziamento di questa con·
cezione fascista della nazio11e. II concetto « razza » vie11e introdotto
per dar tm fondame~tto piii concreto alia unita 11azionale attuata
e per et•ocare a/ centro di essa quelle forze piu profonde, che sono
esse, e non que/le dell' astratta intellettualita o di una incorporea ·
spiritualita, a presiedere ogni processo veramente creativo. A partir
dalla tomata del 6 ottobre del Gran Consiglio, if «milo del sangue»
e dlmque entrato a far da parte costitlltiva nella dottrina ufficiale
del f3sdsm,o .
Ma che cosa .lli; deve intendere propriam~nte per « razza », in
questa congi1mt11ra, e non astrattamente e accademicamen'te, hens}
nel riferimento alia nazione italian a? Per ora, vogliamo trattare ·
questo problema cosl come esso si presenta ad tm razzismo soprat-
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tutto biologico,· a quello, che noi, nel precedente articoio, abbiall!n
chiamato di << prhno grado ».
e, anzitutto, da fare una distinzione. Bisogn,t distin.gffere il
razzismo v~ro e proprio dall'insl eme .di mimre di carat/ere prt,.
tettivo, igienico, profilattico, demografico, antibridistico, che ,;
applicano all'insieme indiscriminato del gmppo etniico naziol/(tle,
misme, . che in parte gia erano state adottate dal fas cismo, in p,l,.le
si so no imposte con La conquista .africana, specie di fronte a! pt;.'·
colo di connubi contaminatori. Non si deve tttttavia discon osrcre
che if parlar di (( razza » gia in ordine a queste miJIIre, benrhe J i, l
teoricamente poco corretto, presenta if vantaggio pratico di propi.
ziare o potenziare nei singoli un se11timento e . 1111 at·goglio, t"be
spe.rso so11o p.it't efficaci di ogni paragrafo di Iegge e che i !•• ;J
possono esser trasmrati nel processo di « totalitarizzazione » fcuo.
stico_·nazionale. La prima nota « razzista » de/l' Informazione cliplomatica si e espressa precisamente in questo semo.
Cio, pero, non toglie che :if problema della razza in senso pmprio e « scientifico » sia so pratt !lito qttello dei gm p pi umani primari, della !<Jro diversa rea/tel e qualificazione in se11o - ;;e/
nostro caso - della comtmita nd2J.ionale italiana.
Un canto e parlar di « razza », 1111 altro e par/are di razza tV I') !fftamellte pura. Quest'ultima e tma specie di concetto:fimite, 0 di
limite ideate, che (presc.indendo da tm mondo assolt~ta:mente pri·
mordiale) puo attttani sole in determinate condizio.nf, come pili
giu diremo, e potrebbe corrispondere agli « elementi semplici » o
di «corpi indivisibili » della chimica. Ora, nesstmo vuol essere
pitl realista del re, perche non t•i e razzista, per estremista che si.1.
if q11ale no11 abbia ammesso, che ,i vari popoli europei di oggi J 0 /1 11
dei com posti etnici pitt o me no stabili, in cui I' 11na o I' altra razz:z
puo esser prevalente. Chi poi crede che le leggi di Mendel sui/a
ereditarieta siano estenSiibili all' essere umano, trae da cio 11lteriori
conseguenze; Secondo tali l~ggi, l'elemento eterogeneo che 1111"
data mescolanza; o incrocio~ ha int1·odotto in tm dato sang11e, 11 011
scompare mai del tutto: anche se in forma invisibile e latente,
esso permane come lllltJJ _eredita, pronta a manifestarsi e a riemer·
gere o secondo il ritmo di certe leggi cicliche, dopa a/emu ge11e-

v,;

razioni, ovvero in determinate circostanze. Percio, lma volta am- ·
messo che delle mescolanze fra le varie razze quali «corpi semplici
asso/uti » siano avvenute, anche se in un' epoca remota, si deve
pwsare che il tipo umano corrispondente · comprenda sempre in
se le possibilita di tutte queste razze ( si potrebbe anche dire : tutte
qt~este razze come « possibilita »), anche quando. esso esteriormente
e prevalentemente mostri i caratteri propri ad una fOltanto di esse.
Qui cade il parlar del sangue come « mito ». L'Ebreo o l'ebraizzante che impugna trionfalmente qttesta espressione credendola
bastante per ridurre ad un castella di carte , le posizioni del s11o
11 vversanio, non si accorge di riuscire, c011 cio, solo a testimoniare
if mo crasso materialism..o. CraSJo materialismo, infatti, e non ri1onoscere che le forze del sentimento e del « mito » possono esser
/;m piii reali di quel/e della materia e della corporeita, e reali non
in senso Jato
traslato, beiiSi agli effett.; della /oro capaciia a
iradursi in tma. realta oggettiva, ta11gibile e imprescrivibile, corrirpondente. La forza formatl·ice di ttn « mito », che qui finisce con
f' equ.ivalere a q11ella di una tradizione o di tm ideate di civilta, puo
,efezionare non solo, ma perfino forgiare e plasmare una« razza »,
lrl dove . prima non esisteva, essenao solo presente ;ma ceria me·
Holanza instabite, diciamo cos/, di inaterie prime etniche.
S,i potrebbem addurl'e, nel 1·iguardo, vari esempi storici. A pre\(1//dere dai tempi antichi, ricordiamo /'America: sotto /'influenza
.!1 1111a stessa civilizza'.!Jione e di uno stesso modo di sentire sta
/o rmandosi, negli Stati Uniti, rm tipo comrme, ben riconoscibile,
lo yankee, dal pii) inverosimile miscuglio etnico. Ma vi e ttn esempio ancor pitl vicino e decisivo: col fascismo sta effettivamente
1rnlgendosi if processo di creazione di tm « tipo » comtme nuovo
" Ji 1111a « razza » nuova. L'« uom o di lvfussolini » non e una
ll!fiafora: un determinato ideale, congiunto a precise discipline, e
i11 l!ia di enttcleare perfino nel corpo IJm tipo comtme mtovo dalla
,,, rtanza ett1ica complessiva costit11ente la « nazione » italiana.
011eSta e Ia realta d el « mito ».
cia posto,, puo accadere --- e net fascismo questa e certamente
.:; <'dSO - che il « mito » delle correnti rinnovatrici s.ia parimenti
« ritomo aile origini », sia cioe Ia riapparizione, in forma diversa,
d,,llrl spiritualita che fu Ia fo rza formal1'ice e informatrice delle
<< r:tzze pure » dei tempi a11tichi.
CollSegue, da cio, che le ricerche razziste, specie quelle rivolte
.die civi!ta prim ordiali, non .rono per nulla tm accessorio, ma, come
fum complemento indispensabile, banno una importanza positi·va
ljlttrnto quetle inerenti al razzismo antro polo gico e profilattico :
:rtrr11verso ricerche del genere, sempreche condotle con una sensibilit.:Z s pirituale e non abb.mdonate ad tm morto meccanismo eruditico e « specialista », possono infatti precisarsi i ~alori da servire
, r;111e punto di riferhnento, e quasi diremmo da centri di cristalli:zz.rzione, nel processo della selez.;one razzista e della purificazione
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e dignificazione della « razza » italiana, secondo fa Iegge del simile
che diJcrimina, at/rae e ridesta. il simile. Non di altro si. tratta, in
realta: if razzismo fascista e IIIla idea-forza e 1111 processo dinamico,
discriminativo e combattivo. IL SilO compito essenziafe - a parte
qllello sem plicemente protettivo gmerale - e di individuare e
combattere alwne potenzialita razziali che esistono nell'11omo italiano, di individuare ed esaltawe altre, fino a fame quelle che
tmivocamente determinano - fisicamente e s piritualmente - un
« tipo » preciso: il tipo deli'Nomo «aria» eroico, olimpico e
dominatore.
Una precisazione d! queste diverse poteizzia!ita cade fuo r dai
!imiti del presente scritto e potra fonnar /' argomento di altri articoli, nei quali, del resto, ci bastera riassmnere quanta gia da tempo
avemmo ad ,esporre in ·varie nostre opere.
Chi e al corrente delle indagini fatte non da oggi da un Bachofen, da tm Piganiol, da tm Giinthe~·, da tm Harrison, a prescindere
dai modest i contributi da noi stessi dati in pro posit a ( 1), di l<i
dalf'apparmte mzita ovvero dalla natura composita delle istituzioni,
del costume, dei culti e del diritto romano scopre il contra.sto e
Ia Lotta, talvolta sorda, talvolta aperta, fra due opposte conrezioni,
e non dttbita della corris pondenza dell' 1111a di esse alia visione ge ·
nerale del mondo e della vita propria aile grar.di rivilta ariane
primord;ali.
Questa Iotta delle origini, si rinnot'O, in f orme varie, nella storia
successiva del nostro popo!o, e non vi e dubbio che il t·azzismo
fascista preluda ad una ripresa di essa, inevitabile in quella Iotta
contra le fot·ze osrure della son'ersione mondiale contem poranea,
da!la q11ale dipendera Ia sorte dell'intera nostra civilta.
J. EVOLA
(1)]. } . BACHOFEN: Die Sage vo n Ta11aqui/, Heidelberg, 1870 ; A. PIGANIOL: Essai JUr /eJ origi11eJ de Rome, Paris, 1917; H . F. K . GUENTHER:
RassengeJChichte des hellmiJchen und romiJchen Vo lk eJ, Munchen , 1929;
]. E . .HARRISON: Prolegomena to the Jlttdy of greek Religion, Cambridge,
1903; ] . EVOLA: RitJO //a contra il mondo moderno, Milano, 1934 (nella
parte sulla « Roma nordico-ariana », ulterio rmente sviluppata nella edizione
tedesca, Berlin, 1935) .
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«[ ome ho

fatlo prc:scnte nei precedenti articoli il problema dei
g ruppl sa ngtllgnl esJgc una attuazionc immediata in quanto e
eli urgente necess ita per un duplice scopo: primo per un fine
scientifico-razzialc, poiche Ia ricerca dei gruppi sanguigni dev e
. esserc considerata come: il piu grande progresso compiuto nella
scienza antropologica, dopo l'introduzione degli csami del cranio
per opera di Ancler.s Retzius, eel infinc perche Ia moderna medicina ha ammesso nella pratica quotidiana la trasfusionc sangui,
gna, una tcrapia che fino a poco tempo fa era considerata
di importanza solarncnte storica e di carattere assolutamente eccczionalc.
Ma oc::orrc chiarire, riccrcare l'origine di tali problemi onde
meglio consickrare c comprenc\erne l'importanza e la necessita
eli una pratica attuazione.
Circa lc or igini della terapia sanguigna sembra che dehbano
c:ssc rc ricnca tc in Egitto, O\"e veniva usata per ravv ivare i
F araoni colpiti cla fo rte languore, od in Roma , poiche si racconta chc Tanaquilla, Ia superba moglie eli Tarquinio Prisco,
dessc il proprio sangue per salvare il marito morente. Com e
ricorda il Tranquilli Lcali, il sangue in questo periodo miticc
veniva propinato per bocca, puro o mescolato ad altre sostanzc
oppure Ycniv a usato come bagno ricostituente. A tale proposito
il Giordano fa prcsente che una principessa etiopica, per conservare Ia carnagione fresca per se e per i suoi ammiratori, faceva
bagni con sanguc eli schia ve Galle.
Molti sccoli pil1 tardi, Marsilio Ficino ncl suo «De vita Humana ~' (Libro II, c. I I) consigliava ai vecd1i clcsiclerosi di lon~;·evita eli bere sangue eli giovani forti e sani, garantenclone un
effetto miracoloso: el'altra parte quanta egli consigliava avevano
gi~t affermato Plinio nella « Natnrac Historiae » e Celso nella
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sua « De re medica». L'Infessura ncl « Diarium rerum Romanarum » riporta che ncl Luglio 1492, un medico giudeo voleva
dare al morente Innocenzo VIII, il sangue estratto da tre fan ciulli sui dieci anni, appositamente uccisi, ma al diniego ·del Pontefice eli attuare tale abbominevole pratica il mwlvagio medico
si diecle alla fuga.
Tralasciando quanto puo argomentarsi al riguardo dalle opere
del milanese Girolamo Cardano, in cui l'accenno alla pratica trasfusoria e evidente e non dubbio (Contradic. :!vied. libro IV, c. 6),
il vero e geniale inventore della trasfusione sanguigna si devc
consiclerare un altro Italiano, Francesco Folli, nato a Poppi ncl
Casentino, il quale in una sua operetta «Sulla cultura della vitc;:.
consiclero per primo la trasfusione eli sangue come mezzo tcrapeutico C rist0rat0re del C0rp0 t1ma110: geniale idea, Che era Stat~L
cia lui hn dal I6.)4 manif·e stata a! Gran Duca di Toscana Ferclinanclo II, « al quale pia cendo la novita., fn da lui mcdesimo spc rimentata » c benche non avesse avuto da quell'epoca una attuazione pratica, .nei secoli seguenti ando scmpl'e piu imponenclosi
nelle pratiche terapeutiche, assumenclo grande importanza solamente clopo !"a scoperta dei gruppi sanguigni.
Fino a pochi anni or sono, donare il proprio sangue era consiclerato come. un atto eroico, chc solo un grande amore potcYa
far compiere, ta·n to pitt chc le inevitabili incertezze della tecnica
ruclimentaJ.e facevano ricorrere ad esso quwle «extrema ratio ;>
quando ormai tutto era stato tentato, ·e la speranza di vita si
aggrappava ormai disperatamente solo alla fede eel al miracolo.
In questi ultimi anni Ia emoterapia ha fatto passi da gigantc,
accuratamente perfezionata clagli studi moderni, talche oggi puo
dare risultati mirabili, oggi chE non si conta pitl il numero
dell e vite umane che una pronta trasfusione ha salvato dall:i

L'importanza delle trasfusioni s1 1mponc con evidenza anchc
alia merite del profano, quando si considera che in alcune Nazioni il problema della organizzazione trasfusionale, inq.uadrata
nelle forze armate, e stato risolto eon l'arruolamento di donatori, ·c con Ia registrazione e Ia determinaziorte del grouppo
sanguigno di ogni soldato. La Marina Germanica, ad escmpio, l:la
stabilito una percentuaJe obbligatoria di datori di sangue a bordo, tale da garantire il servizio trasfusionale in ogni evenienza.
In Russia gia da tempo si e ereata una Societa per Ia Ricerca
ciei gruppi sanguig:ni, per organizzare la trasfusione di sangue
su vasta scala, e similmente e avvennto in Germania, in Polonia,
in Inghilterra ecc., poiche in ogni Nazione si e resa evidente Ia
nccessita in -caso di guerra della donazione di sangue a feriti.
traumatizzati, gassati. Una indicazione utilissima della trasfusione si ha infatti nelle forme di avvelenamento, e se teniamo
conto che oltre agli avvelenamenti accidentali, o da guerra, ci
sono quelli professionali, dovuti cioe a veleni assorbiti clagli
operai adcletti all'industria (anilina, gas illuminante, ossido di
carbonio, piombo, mercurio, stagno, ottone, clorato di potassio
ecc.) vediamo. •s ubito I'importanza sociale che puo avere la trasfusione oltre che nei soldati nei lavoratori infortunati. Questo
per non parlare cleMe indicazioni ·che Ia pratica- trasfusoria ha
tuttora nelle cliniche chirurgiche, in cui spesso vicne eseguita
prima dell'intervento, quando il malato e talmente anemizzato,
che non potrebbe cssere operato, considerando che l'operazione
arrechera al paziente una notevole perclita di ~angue, ne della
nccessita assoluta con cui si impone nel campo ostetrico, in cui
Ia madre dopo aver concepito e formato una nuova esistenza,
sangue del ~uo sangue, sente allontanarsi dal grcmbo Ia sua creatura ed insieme Ia vita. AIIora solamente una trasfusione di
sangue sano, generoso, simile a! suo, puo ridarle Ia vita, e conscrvarla alia sua alta eel insostituibile funzione di madre. Come
nella clinica, cosi nell 'officina, cosi sui campo di battaglia un
csscre che muore pno trervare Ia salvezza unicamente in una
t rasfnsionc di sanguc, che porta nell'organismo morente una
nuova ondata di vita.
In questi ultimi anni Ia scienza antropologica con Ia scopcrta
dci gruppi sanguigni si e trovata di fronte ad un fattorc antropologico nuovo, il qualc ha determinato un nuovo originate orientamento a tale scienza. L'antropologia serologica oggi · si puo
dire scienza cleii'avvenire, destinata certamente a studiare l'originc c lc grancli correnti di emigrazione dell'umanita . e a calcolare l'uniformita e Ia mescolanza dei popoli con matematica
ccrtc:zza.
Gia ad esempio si e potuto dimostrare chc Ia popolazione clell'Oianda c delia Danimarca e omogenea, cosi come quella della
H.n,ssia e eterogcnea , chc in Finlandia si ha netta' differenza
~·azziale tra Ia popolazione parlante sv edese e quella che parla
finlandese , che gli Tzigani e gli Indu hanno una stessa pcrcentualc eli gruppi sanguigni e una unica e diretta origin e.
Si e potuto ciimostrare che i popoli ·che hanno abbandonato
ii loro paesc eli origine. conservano le caratteristiche eli sanguc
per lung hi anni immutate; questa stabilita dei g!1j.!ppi sanguigni
pno ritrovarsi nei Tedeschi in Germania eel in Russia , negli
lnglesi in Inghilterra eel in Australia, negli Olandesi nel Transwaal ed in Olanda, nei neri in America eel in Africa.
II gruppo sanguigno di un individuo, le percentuali eli css•
ndle razze percio.,- non mutano nel tem-po e nello spazio; rna
quale e stata Ia !oro origine, da dove e nata Ia differcnza dei
Yarl gruppi eli sangue in A, B, AB, 0?
E' questa una delle questloni piu dibattute; seconclo le opm10ni
pii1 reccnti bisogner-ebbe -ammettere che sia l'elemenlo A che
l'elcmento B -siano apparsi in Asia, e chc si siano estcsi concen~
tricam~nte in tutte ·le direzioni. Tutti sono d'accordo nel considcrare che ]e migrazioni delle razze con elementi A e B si siano
mcscolate con Ie razze autoctone 0.
Lavori interessantissimi di Vyman e eli Boyd hanno messo in
cviclenza nelle mummie preistori:c he elegli Indiani dell ' America
Vari modi eli infusione e di
trasfusione (dalle "Istituzioni
chirurqiche " di Heistero · e dal
"Dizionario" di Fames).

del Sud appartcnenti a differcnti epoche prcistoriche la prescma
degli agglutinogeni A e B, come hanna trovato Yelemento B
nelle mummie egiziane, ~I che dimostra che tali dementi esistevano da cpoca antichissima, e rencle plausibile l'ipotesi che
l'uomo preistorico possedesse nel sangue tutti gli elemenrti . eli
gruppo.
:tvla piu che clilungarci in disquisizioni teoretiche che d'altra
parte non sono lo scopo eli quanto abbiamo fatto presente, e
nostro clesiderio ricordare chc Ia dottrina clei gruppi sanguigni
ha un ruolo eli primaria importanza nelle scienze antropologiche, che lc caratteristichc del sangue possono degnamente conva.Jidare quanta abbiamo fatto presente nel manifesto del Razzismo Italiano, cui sarebbc necessario che molti inconcludenti
parolai si riportassero onde discutere con serenita e chiarezza
mental e. Meminisse juvabit. « ll concetto di razza e utl concetto
pummente biologtco; esso e quindi basal a su altre considerazioni
che tiOn i concetti di popolo a di Nazione, fondati essenzialmentc
su concctti storici lingnistici religiosi ». Tale era I'inizio del 3°
paragrafo, mentre il / paragrafo cliceva con molta chiarezza :
«La questione del razzismo in Jtalia devc esscre trattata da tm
punta di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofichc
a religiose ».
Tali parole non hanno bisogno ne di chiarimenti ne di illustrazioni : Ia razza deve esserc considerata cia un punto di vista
biologico, che non esclude considerazioni ed inclagini degli attrihuti fisici c psicologici clegli ·Italiani rna li integra e Ii documenta, poiche con lo studio degli attributi, degli attributi della
sostanza, si studia il substrato dell'individuo, Ia vita piu cia vicino, Ia materia si rna la materia che vive.
..
E' evidente che nulla come la ricerca biologica dei gruppi sanguigni documenterebbe il nostro Razzismo, tanto piu che tale
inclagine necessita per un fine altamente umanitario quale queJ.lo
delia clonazionc del sangue, necessita prima per la safute e l'integrita della nostra Razza.
0
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hanno

degli scienziati che maggiormente
propugnato Ia necessita, in vista
delle finalita eugeniche, di un certilicato
pr6¥J.alrimoniale che attestasse l'i<;ioneita
dei nubendi alia generazione di una prole
. sana lu iJ Galton (1905). Egli fu a cio condatto da numerosi studi, invero criticabili
per Ia !oro unilateralita essendo stati presi
in considerazione quasi esclus ivamente i
fattori ereditari del tutto trascurando quelli
ambientali, e principalmente in base ai·
due che dedi co · all'indagine s ugli ascendenti di 877 personalita di tutti i paesi e
di 180 s cienziati inglesi; venne infine alia

conclusione che l'elevata pos1z10ne raggiunta nei rispettivi campi dagli illustri
uomini in esame era essenzialmente determinata dall'eredita di qualita biologiche
che attraverso numerose generazioni si erano venule selezionando ed affermando. La
istituzione della visita prematrimoniale e
del certificato di idoneita al matrimonio sarebbe stata per Galton iJ punto di partenza
della realizzazione pratica delle sue idee
circa le possibilita di epurazione e miglioramento di una razza, in: quanto penso che
una selezione ben curata dei coniugi
avrebbe avu to per risultato Ia generazione

UN GERME EREDITARIO Dl VALORE INFERIORE
PENETRA IN UN VIL LAGGIO
si unisce a un marito
di simile origine

di individui di maggior leva tura lisica c:·
psichica_ Egli Iondo I'« Eugenic Educatior.
Society» e continuo a lottare per J'affe rmazione delle s ue idee per tutta Ia vi ta.
Numerosi Stati europei ed extra-europe '
hanno del resto a tutt'oggi preso in considerazione il problema, ed una parte d:
essi ha gia legalizzata l'obbligatorieta dell a
visita medica e del certilicato di sani !a
p rematrimoniale.
II Connecticut nel 1895 fu il primo Sta b
ad emanare le ggi in materia, seguito po'
da Nuova Jersey, Indiana, Ohio, Michigan .
e da altri fino ad un totale di 28 Stati de!l'U_ S_ A. II ma trimonio e vietato agli effe: ::
dalle seguenti malattie: malattie sess ua l: ,
alienazione mentale, denienza, epil e ssia ,
alcoo!ismo, ed anche, per taluni Stati, !:J bercolosi polmonare e mendicita abitu0k
Prima della C!"lebrazione del matrimon io
due nubendi debbono fare una dichiara zione giurata, su richiesta dell 'ufficial e di
Stato civile , attestante il loro stato di salu:·-,
, ri s petto a queste forme morbose. .
Pure negli Stati Uniti, nel 1925, per int ere:;s amento della Cornmissione per !a raccoh -::
di statistiche di dati riguardanti il migli orc: mento della razza, fu formulate un tipo d:
scheda mafrimoniale unica per tutti gli S ta::
composta di due parti, una di esse deve e.;sere riempita dall'aspirante a! matrimon io 9
l'altra da un medico: in questa ven gc ;-; ~
prese in considerazione: Ia razza, il colore
della pelle e degli occhi, il colore e Ia fom""
dei capelli, il peso, J'altezza, il perimet ro : ~ 
racico, Ia capacita polmonare, le condizi o:: :
fisiche generali, le particolarita so pwtiche ·"
le lesioni morbose che vengano rileva te c:J' esame, il risultato di testi mentali. Delle
prima parte interessano i problemi eugenici .
Je domande circa il grado di parentela cc-~
J'altro iidanzato, le condizioni df salute , ie
malattie sofferte 0 attuali, le no!izie su ilo
eventuale causa di morte del padre, del b
madre, degli ·zii paterni e materni, dei fra telli e delle scirelle, e quelle sull e particolarita fisiche e mentali che possano e ssersi
per pili -generazioni rivelate nelle fami g!:e
di ambedue i genitori.
In particolare aggiungeremo ancora che
Ira gli Stati dell'U.S.A., North Dako ta e
Virginia esigono Ia visita e il certificato
prernatrim·oniale iino all'eta di 45 anni. L:J

medico
nita da
sifilide allo
Manca iJ divieto di mcrttJ~J~!lllP
per i malati, perc
questi viene in via
::am·unicoto al futuro
ad alia sua famiglia.
In Svezia vige l'obbligatorieta di esibire
un certificate m.e dico; e vietato il matrimonio agli alienati, ai sifilitici in periodo conta giclso, ai celtici nel periodo infettivo, ai
le bbrosi, · agli epilettici salvo che l'altra
1
parte irteressata, anche aopo di essere stata
messa al corrente, non desideri ancora Ia
::elebrazione del matrimonio.
In Olanda si applica una profilassi pre:1uziale mediante !'opera attivissima di 41
Comitati, ufficialmente GippoggiaH dal Con·ig lio Superiore di Igiene dei Paesi Bassi,
: he con Ia distribuzione di opuscoli contenenti consigli igienici ai fidanzati fanno
·:asia propaganda al fine di persuadere i
:w bendi alia visita prematrimoniale.
In Francia fu proposto, dal progetto Duval
Arnold, il controllo prematrimoniale me·Ji a nte esame medico -privo di diritto di ve to,
:::a con obbligatorieta di comunicazione del
·' sultato d e ll 'esame alia parte interessata.
Vn altro progetto, quello di Schreiber, la'l va le stesse proposte abolendo perc Ia
:·omunicazione dell 'esito della visita all 'al:ra parte, ed esso lu adottato dalla Societa
f.u genica Francese. A Bordeaux si e adot'CJto il libretto sanitaria con valore pura:nen te informative:
In Russia attualme.n te lutta Ia queslione ·
. i limi ta ad un semplice scambio di inforrr, a zioni Ira i due individui desiderosi di
-,,ntrarre l'unione.
Nel Messico il certificate prematrimoniale
<? obbligalorio; l'autorizzazione a contrarre
'' ma trimonio e condizic;mata alia presenta:tone di una dichiarazione attestanle che
r ::scu n candidate e stalo sottoposto alia
:e JZi one di Wassermann e all 'indennita da
~alatti e trasmissibili.
In Argentina nel 1936 Ia Camera dei Depuia ti ha approvalo un progetlo · di Iegge
1n cui viene previsla Ia londazione di cenlri di ig iene prematrimoniali cui sara de\'Oi uto il compile di rilasciare i certificati
pr'l matrimoniali; in base alia slessa Iegge
Ia presentazione del certificate diviene condizione necessaria per paler contrarre il
ma trimonio.
In lrlanda si richiede .certificate prematrirnoniale di sanila rispetto a malattie venerce e sifilitiche, tubercolosi, lebbra e inletlive in genere, idiozia, ecc.
In Turchia dal 1931 e obbligatoria Ia
·,isi ta prematrimoniale, completa per gli
uo mini , limitata alle parti scoperle, salvo
ir. caso di dubbio, per le donne. n matrimon io e vielato agli alletti da malattie ven-?ree, ai lebbrosi, agli alienati, finche alme na non venga presentalo certificate medico attestante Ia completa guarigione; per
Ia tubercolosi, se passibiie di guarigione,
si dilaziona il mqtrimonio di 6-12 mesi ,
men tre in caso di inguaribilita il veto alia
unione viene tolto, perc si corriunicano ai
due fidanzali i pericoli della convivenza.
In Germania il certificate prematrimoniale
obbligatorio. In base ad esami clinici e

e

di lab.oratorio, ai dati
fomiti dai medici
curanti, alle 'nolizie raccolte sugli ascendenli e sui
collaterali dei candidati, il matrimonio puc venire approvato e favorite o sconsigliato o proibito. Approprovato ed anzi favorite e il matrimonio tra persone riconosciule biologicamente sane; proibito se ci s on dati sufficienti per paler rilenere che Ia prole nascitura sara quasi certamente minorala da
affezioni; sconsigliato se c' e solo probabilita di prole minorata o se uno dei coniug1
e . sterile . Lo sconsiglio puc anche essere determinate da motivi pii:t di indole sociale,
se per esempio c'e ragione di ritenere che
il coniuge per debol e costituzione fisica o
mentale, benche non ereditaria, non potra
sostenere il peso della farniglia.
Anche in ltalia sono
stati fatti dei tenlativi
per J:introduzione d i
un certificate prematrimoniale. Una proposla
part! dalla 24• sezione
della Reale Commissione per i proble mi
del Dopoguerra, suscic
Jn -83
lando molte discussion i
anche perche non si
'sapeva se applicarla
alia sola lue od anche
alle altre tare degenerative , e se s olo a ll'uomo od anche alia
donna. Un altro progello lu opera di una
commissione incaricata
di studiare il problema
dalla Societa di Der·m atologia e Sililografia Ualiana e si lim ilava aile malattie ve neree. A Milano nel
1924 ci lu una corrente
lavorevole all'isliluzione di un Casellario
sanitaria matrimoniale
in iorma di certifica te
p rematrimoniale laco ltativo; lu pero soprattutto rilevata Ia necessi ta di formare una
coscienza igienica ·d egli individui che li
rendesse capaci di saper rinunciare a matrimo n i poco eugenici .
Nel 1926 s i propose Ia
!onda zione_i n. Torino di

un Is!iluto di consulenza igienica
prematrimoniale, ·che
avrebbe dovuto usare i
metodi di propaganda sul
sistema dell'Oianda. Il problema
fu ancora una volta agitate al Congresso dei Medici Cattolici tenuto a Firenze nel 1932, rna !u ripr~vata !'idea di
un certificate prematrimoniale obbligatorio.
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S :orrendo le Iitle pagine delb
Zibaldone, ci si imbatte con frequenza in passi ove affiorano ~ motivi e spunti attinenti a que! complesso di problemi che noi oggi,
con parola comprensiva, abbiamo
deliniti razziali.
Mi e parso quindi opportimo: in
questa particolare ·momenta della
vita nazionale in · cui il Duce ha ris vegliato in tutti gl'ltalia'n i dal profon da i1 sentimento. di razza, mostrare come lo spirito del grande poeta
ebbe una visione chiara e precisa
di taluni di quei problemi e come le
sue id "' ~ siano vive e attuali.
Ogni razza, ogni nazione, secondo Leo- -·
pardi, ha caratteristiche ed indole propria,
che Ia differenziano nettamente da ogni altra razza e nazione e le conferiscono una
particolare e inconfondibile individualita.
IZib., Ill, 143; Ill, 208; V, 32; V, 179; V,
242; e ss.).
La molteplicita degli idiomi e Ia testimonianza piu d;~cisiva di questa fondamentale
diversita, Ia quale scaturisce appunto dalle
infinite differenze sopravv enute a! genere
umano, quando s i sparse e diffuse per il
mondo dalla sua sede originaria. " Queste
infinite diHerenze sopravvenute al genere
umano, gia diviso in nazioni e distribuito
nella diverse parti della terra, fecero si che
Ia formazione delle lingue presso le nazioni primitive differisce sommamente ... secondo le inclinazioni degli organi di ciascun
popolo" (Zib., Ill, 45) .
Le tipiche, costitutive qualita e attribu7joni di un popolo si ritrovano in tutti gli
aiteggiamenl i e manilestazioni della sua
vita, dalle piu complesse aile piu semplici,
dalle piu peregrine aile piu ordinarie, nelle
cos tumanze, nel modo di pensare, negli
iztituti politici e sociali; rna dove trovano
espress ion e limpida e precisa, e specialmente nel sentimento del bello, quale si
estrinseca attraverso Ia musica, Ia poesia,
le art! figurati ve non meno che nel genere
di ornamenti preferito, nella scrittura, nelle
fogge del vestire, ecc. (Ill, 208) .
Ogni razza vagheggia un particolare tipo
di bellezza ideale conforme alia sua mentalita ed alia sua psiche che gli artisti
tc ndono ad incarnare nelle !oro creazioni
f i ~s andone i tratti piu distintivi e salienti.
Pe rcio a Leopardi pareva vana ed assurda
Ia pretesa di una bellezza assoluta e uni-
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Puo negare che non
,, a&&ia una Vera Pri,itiva
differenza d'indo/e e d'inge9no
fra llazione e llazione,, c:o,e v'ha
reale, Visi&ile, e, 9eneral,ente
Parlando, C:ostante differenza
di esteriore, fisiono,;a
ecc. tra nazione e
nazione ".
versale , vuoto fan ta srna d a i conto rni incie finibili, sperdu to n e i cieli umbratili dell 'as trazione. "La natura varia secondo 1&
razze ... L'etiope dilferisce dal bianco . ll gusto della scrittura orientale differisce dall'europeo; quel.lo dei Bardi da qucllo dei
Greci... quello degli Italiani da quello dei
Francesi" (II! , · 143 ). "L'etiope crede che Ia
forma della propria razza sia Ia piu perlelia e Ia sola bella dell'uman genere e
percio a lui paion belli il color nero, il naso
camoscio, le labbra tumide, i capelli lanosi . A noi sembrano belli i contrari " . {!, 54 ).
Ma quello che a itira s oprattut to l'attenzione
del noslro poe ta e Ia costanza e regolarita
con cui le differe nze d ei caratteri, dei costum i, delle inclinazioni s i riscon trano nelle
vicende secolcri d i una razza e di un popolo. "Dilferenze generali, regolari e costanti si trovano fra i talenti, le disposizioni 'spirituali delle diverse nazioni. ecc. Que lIe d'ingegno grossissimo come. i Lapponi.
queste d 'acutissimo , come gli orientali, altre
pigre • . altre attive; altre coraggiose. altre !imide; in altre prevale l'immaginazione, in
altre Ia ragione. e cio in altre piu e in altra
meno; altre riescono e riuscirono sempre eccellenti in ogni parte ecc., e TUTTO QUESTO COSTANTEMENTE" (V, 242)
Da questa con sid eraz ione all 'ammis s io n e
d i un fondamen tale sost rato naturale (noi
diremmo biologico ) il quale, s viluppan d osi
so!to l'azione di special! circostanze , p las ma dallo interno l' e ss ere di una s tirpe clando un carattere unitario al suo m illenario
processo e imprim e ndo un suggello di s piccata originalita alia sua fisionomia spirituale e fisica, il trapasso e logico e s pon taneo. Leopardi infatti non prova alcuna e sitaz.i one ad affermare: "Non si puo negare
che i principi e le fondamenta di tali dilferenze non siano naturali e quindi non si
puo neg are che non v' abbia una vera primitiva dilferenza d'indole e d'ingegno tra
nazione e nazione ... come v'ha reale, visibile. e generalmente parlando, costante dilferenza di esteriore. fisionomia ecc. tra nazione e nazione, selvaggi e civili ecc." (V, 242).
L'importanza del passo su riferito non ha
bi~ogno di essere sottolineata; in e sso sono
adombrat i alcuni dei capisaldi su cui poggia Ia questione di razza, vale a dire Ia
irriducibile disuguagl ianza fra le razze
Gmane, il fondamento di tale differenziazione ripos to in un dato originario d i natura,
lcr differenza comprendente attitudini spirituali e caratteri somatici .

Raggiunto questa punto di vista non desta· alcuna meraviglia il vedere Leopcudi
accettare se_nza riserve i risultati della craniologia, scienza che allora iniziava le sue
indagini e introduceva un piu saldo criteria
nella distinzione dei vari tipi umani. "Nel
particolare dell'ingegno - egli scrive - Ia
diversa forma del capo ne' diversi individui
e nazioni Ia quale e visibile e non si puc
negare dimostra chiaramente una diversa
conformita di cic che nel capo si contiene.
nel che risiede l'ingegno: onde viene ad essere provato che Ira gli uomini v'ha dille·
ronza naturale d'ingegno. E infatti e quasi
dimostrato che la fronte spaziosa significa
grande e capace ingegno naturale. e per
lo contrario la fronte angusta; e cosi le
altre differenze esteriori del capo osservate
dai craniologi" (V, 242). Come non ve·
dere qui un esplicito accenno alla clas·
sdicazione delle · famiglie umane secondo
Ia ripartizione dei crani in brac':hicefali
e dolicocefali, pietra angolc;u'e della mo·
c!erna antropologia? Che seppure il nostro
scrittore, sulle orme di Montesquieu e di
Helvetius, si mostra propenso ad ammel·
tere ]'influenza di eerie condizioni acci·
dentali e ambientali nel modificare Tori·
ginaria natura di un popolo, subiio si
affre_tta ad aggiungere che jn tal caso
" quello stato 0 non e durevcile, 0 debole.
o cattivo. ecc .. o poco esteso nella nazione "
(VI, 408) .
(.
..
Un 'altra questione strettamente connessa
alia . difesa della razza, . quella che ora
chiamiamo « eugenetica », trove nel Leopardi un attento . e sagace ossetvatore. lri ·
una · chiosa delle Zibaldone egli non
mcinca di notare . come il deterioramento
e ·]'imperfezione delle funzioni organiche .
agiscano perniciosamente sulla vita ps i. chica e men tale degli individui, e, dopo
aver citato parecchi casi di malalli!3 .e di
accidenli improvvisi accompagnati da conseguenze assai gravi per colore che ne
furono vittime, !rae Ia seguente illazione ·
generale: " Se il cervello puc essere notabilissimamEmte diversilicato dalle malattie
e accidenti che accadono durante lei vita a
uno stesso uomo, non si puo credere e giudicare che la · tanla e inesauribile diversita
delle circostanze e accidenti che concorrono alia generazione dei vari individui,
no~ diversilichi. siccome le lor_
o complessioni e questa e quella · parte del· 'corpo. ·
cosi eziandio quella in che risiede l'ingegno e !'animo, cioe il cerebro e quindi il
talento. e !'indole nativa e .primitiva dei
vari individui" (V, 244).
Che poi egli considerasse· Ia commistione
di sangui dive;-si come Ia causa principale della degenerazione morale e della
rovina fisica di un popolo, si ricava implicitamente da quei passi, e sono . parecchi,
in cui menlre da un Jato !esse l'elogio
dei popoli che si op:Posero gagliardemente
ad- ogni tentative di assorbimenlo fatto da
altre s.tirpi, ha solo espressioni di disistima
e di disprezzo per quelli invece che lasciarorio inquinare da mescolanze eterogenee
la propria compagine etnica. Memorabile,
a questa proposito, e l'esempio degli antichi Spagnoli, quelli dell 'epoca -della Riconquista, i quali dopo una Iotta secolare
ed eroica " non solo riuscirono a cacciare
dal seno della Patria i Mori con la' loro
fede. lingua, letteratura, costumi, ma eziandio il sangue e il genera straniero, · che
non mai polutosi mescolare col nazionale.
tutto intero quasi. fu finalmente .rigettato
fuori dellb nazione, restando questa co.s i
puramente spagnola di · sangue come I'olio
resta nuro quando · si separa da qualche
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liquore a cui non siasi mai punto commi-·
11 disprezzo e l'odio · verso lo straniero
sto" (V, 143).
·
era per quegli uomini impareggiabifi il
Non meno degni di ricordo e di amminaturale corrispettivo dell'amore verso il
razione sono Ia tenacia e l'accanimento
loro paese; ora, come !'uno trova il suo
con cui i Greci, sin dai tempi piu remoti,
fondamento nella stima di se· stesso e delle
proprie capacita, nella credenza che. la
preservarono l~ genuina purezza della !oro
razza da ogni contatto corrompitore · e da
propria razza, sia, per ordine arcano dei
lati, per Iegge inderogabile di natura, Ia
ogni fusione bastarda con gente di altra
pili vigorosa, la pili genuina, Ia pili emiorigine. "La tenacita che i Graci ebbero
sempre per le cose lcro e l'amore esclunente delle razze, cosi l'altro si fortifica
sivo che porlarono e porlano alia loro nanella salda convinziori.e che gli stranieri
zione e a' loro nazionali, e ineraviglioso.
stiano, nella scala ·dei valori umani, ad
Ho udito di alcune colonie greche ancora
un livello pili basso, costituiscano cioe una
sussistenti in Corsica e in Sicilia, dove i
razza inferiore (II, 263).
coloni parlano ancora il greco, conservuno ·
Finche Romani e Greci alimentarono Ia
i costumi greci, e non hanno strettc societa
loro passione nazionale alia fiamma di
se non Ira loro. benche abitino in mezzo
questa fede, le !oro falangi e le !oro lea un paese di nazione diversa e siano
gioni non conobbero mai Ia disfatta e porsoggetti a un govemo forestiero... Dove si
tarono nelle _pili remote contrade i segni
trovano greci cattolici e scismatici, i · greci
del dominio; la parabola della !oro pocattolici, malgrado il divieto della loro retenza decline fatalmente verso l' estremo
ligione. de'· loro vescovi (per lo piu forecrollo di tutti i valori terreni dal giorno in
stieri) e l'impero che questa cose hanno
cui, per effetto del cosmopolitis~o stoico,
sulla loro ·o pinione, vogliono piuttosto congli animi furono annebbiati da miragg!
giungarsi in matrimonio co' loro nazionali
universalistici e da miti umanitarii, mortifiscismatici che co' cattolici forestieri fanno
catori degli· entusiasmi guerrieri. e depresstretta alleanza Ira loro e spesso declinano
sivi di ogni impulso eroico.
dall'una all;altra religione" (lll, 251).
Fra· i · nebulosi ideali universalistici e i
concreti ideali . nazionali non v( e . possibiCome . per il filosofo tedesco Fichte, cosl
per il poeta italiano, la garanzia . del prelita di conciliazione; nella · mente e · h e!
stigio e del destino futuro di un popolo
~uore dell'uomo non vi e posto per tutt:
riposa sulla forza con cui esso. rimane fee due a rischio di mettersi' fuori del teireno
dele aile sue qualita indigene, . attraverso
reale · e · positivo della storia e della vita.
le quali si tiene ·in continua· comunicazione
"Come l'uomo · (U]lera la patria sopratutte
con le perenni vivificatrici sorgenti della
e oome sara disposto . nei fatti a : tulle 'le
natura. Lasciar corrompere e conturbare
conseguenze che derivano da quest'amore
quelle pure energie, e come recidere una
di prefe~enzct se· effettivamente egli non
p ianta aile radici da cui essa attinge i suela credere. degna di essere amcita sppra·
tulle e percio la migliore _di ·tutte? Come
chi vHaii e nutritivi della terra. Percie egli
affisava di preferenza lo ·sguardo su quei
·sara intollerante del qiogo straniero e gepopoli, come gli Spagnuoli, gli Svizzeri, i
lose della nazionalita per ·tutti i versi e
·disposto. a dar - .l a vita e , l51 roba per sot~
'Greci, che erano rimasti attaccati aile loro
trarsi al dominic· forestiero, se egli credere
tradizioni, immuni dagli artifizi della civilta
lo straniero eguale al compatriota, e, pegrazionalistica, uniformatrice di idee, costumi e attitudini; percie non dissimulava
gio, ,se lo credere. . migliore? ..• · Dacche il
nazionale ha votuto ragionare, giudicare
il pili invincibile lastidio per le · teorie
suUe nazioni, dacche tutti -gli uoiDlDl sono
intemazionalistiche e cosmopolitiche le
stati egucdi nella eua mente, dacche. egli
quali dalla ·Francia, che ne era il vivaio,
ha cessato di credere ehe la sua nazione
si diffondevano in tutti i · ·paesi d'Europa.
fo~se il fiore delle nazioni, Ia sua · razza
In quei credi utopistici, che parlavano in
la cima delle razze umeme; dopo, dico; che
nome di · una astratta umanita, concepita
questo ha avuto luogo, le nazioni . BODO fiarbitrariamente come eguale nell' esseriza e
nite e come nella opinione cosi nel !alto
nei fini , egli scorgeva acutamente una
si sono confuse insieme, passando irievipericolosa tendenza al livellarnento delle
tabilmente la indifferenza dello spirito e
particolarita nazionali; . sotto il manto di
del .giudizio e del concelto alla indifferenza
una chimerica fratellanza universale egli
individuava il germe del · pili gretto e sfre- · del sentimento, della inclinazione e del·
Tazione" (II, 269 e ss.).
nato egoismo individuale (II, 232 e ss.).
Oueste parole in cui, con robusta e calda
Nessun'altra cosa lo urtava e sdegnava
eloquenzc;x, .sono poste sullo stesso piano,
tanto come Ia smania, cui · sembravano
anzi sono identificate,' coscienza nazionale
indulgere molti italiani ai suoi tempi , di
e coscienza razziale, . meriterebbero di esaderire ci mode e costumanze esotiche. Si
sere conosciute da tutti gli italiani.
cominci~, egli osse~a. con · !o' imitare i
In esse troverebbero· Ia pili esplicita gi u·
costumi e le logge esteriori, si passa poi
stificazione del razzismo come concezione
al commercia, alia politica, aile idee e cosi
generale della vita e come indirizzo polisi defori:na e si dissolve lo spirito nazio.tico; rna dovrebbero essere meditate so·
nale. "Quando le nazioni saranno tulle
prattutto . da quegli pseudo intellettuali i
eguali Ira loro, · che stimolo. restera piu aile
quali, in nome di un presunto affron tc
grandi cose e che speranzct di gran_latto alia . dignita dello spirito, han Jevato
dezza?" (I, 254). Non furono schiavi di
lanienti e proteste contro l'intrusione dei
queste fisime i Greci e i Romani antichi,
concetti di razza e di sangue nella consi·
che sottomisero regni ed. imperi e riempiderazione dei fatti umani e della storia
rono il mondo col suono delle· loro. strepiSi renderebbero conto come · Leopardi, i!
tose vittorie . La superiorita lisica e spiriquale, pur abbeverandosi alle pili dispa tuale su tutti gli altri popoli della terra,
rate fonti del sapere, rimase sempre schietbatiezzati coll'appellativo di « barbari >, cotarnente italiano· d'animo e di mente, non
stituiva .per essi un dogma, il quale come
attribui alcuna idea degradante e peggio·
era raciicato nella coscienza del ·popolo,
rativa a queUe parole, da lui usate· nel
cosi trovava conforto e avvalorarnento nelsenso preciso . e ' impegnativo che noi oggi
l'opinione dei pili insigni scrittori, anche
abbiamo ad esse ridato.
dei pili misericordiosi, umani e civili, quali
un Platone, un Aristotile, un Demostene, un
FORTUN.ATO MAT~RRESE
Senofonte ecc. (II, · 239):

CESARE BALBO
strenuo difensore della razza

Audax Japeti genus
Hor.
Non tornera inutile leggere alcuni brani
di prosa viva scritti precisamente un secolo
:tddietro da un grande ario italiano e cattolico : Cesare Balbo. N~l « Sommario
della storia d' Italia » e in tutte le opere
maggiori e minori di Balbo, ci sono affermazioni tali da fare ispiritare certi pecoroni che, con Ia storia di Noe, credono di
coprire di metafisico disprezzo tutte le
:dfermazioni categoriche di razza e di sangue. Balbo nel « Somm. St. d'It. » dopo
avere affermato « che le scienze fisiologiche, e filosofiche e le storiche progredite,
11egano l'origine di popoli autoctoni ed
ammettono una .sola origine per tutti i popoli pili o meno vicina aile due convaUi
del Tigri e dell'Eufrate » (Fusione delle
Schiatte in Italia pag. 11 ), afferma : N oi
.riamo di razza, di sangue piit puro; noi
.riamo pii; anticamente potenti e signori,
pit/ nobili, nobilisriin:i ».
Lo storia d 'ltalia per B., s'inizia 2600
anni a. C. con un grande rimescolio di
popoli che egli non tralascia di affermare
ripetutamente essere stati tutti di razza giapetica: tirasceni nella triplice suddivisione
di taurisci, tusci, osci; veneti che in ulteriori dispersioni diedero luogo agl'illirici,
pannoni, sarmati, poi czechi, lechi, russi;
iberi nella ancor triplice distinzione di liguri, vituli, sicani; celto-umbri compren·
denti gl'isumbri, vilumbri, olumbri.
Parlando de' pelasgi cacciati d'Egitto, di
Palestina o Fenicia e poi dispersi nella
terra degli ioni e in.fine ricacciati dagli
elleni a nuovo errare scrive: « Ma furono
pochi per certo ; ondeche di tanti sangui
(tutti di razza giapetica) fin d' a/lora rimeHolati, nell' italico, non rimase certamente
sc 11011 a stille il pelasgico ».
Dopo aver parlato delle invasioni di
Odoacre e di Teodorico e aver affermato
che Ia fusione tra Ie schiatte nazionali con

le invadenti non si realizzo minimamente, .. ,- -- - -- - --- -- - -..
viene a parlare delia terza invasione, de'
Longobardi, scrivendo che questa fu « Ia
prilna genie di che s'abbia a segnalare una
fusione notevole co11 l' antica schiatta italiana (bp. c. p. 46). Ma Ia genie longobarda fu senza dubbio poco numerosa,
come apparisce dal non aver potuto occupare mai trilla la penisola ». E aggiunge
( op. c. pag. 493) : « poco rincrescimento
1·imane della caduta di quei Iongobardi, che
mischiati posda con noi nella sventura comrme, lasciarono il sangue pit/ abbondante
che si fosse nelle nostre schiatte >>. E
quindi e (Fus. Sch. pag. 47) « che Ia nazione italiana risuitala all'ultimo da queste
j11sioni, t'imase .renza dubbio piu ricca di
sangue primitivo, che non rimanessero Ie
altre nazioni risultate ne' regni romanobarbarici, pili che Ia francese o la britan.
nica o Ia spagnola come e dimosll'ato dalla
lingua italiana pirl ricca di lingua latina che
certamente Ia britannica o Ia francese , cbe
non forse Ia spagnola. Non bisogna Ia·
sciarsi sviare in tali calcoli dal gran m11ne1·o di genti barbaric be, Le qual i enlrarono
gia in ltalia, Visigoti, Vandali, Borgognoni, Emli, Turingi, O.rtrogoti, o Sassoni.
Tutti questi v'entrarono e pareccbi vi dimorarono, ma t!llti n'uscir01io pol o vi si
spemero, o furono ridotti negli angoli del~
l'.-'l. lpi e nelle porhe terre di poco canto» .
Una totale purezza di sangue Balho nega
agli stessi germani : « del res to nemmeno
Ia vosira schiatta princi pale teutonica 11011
rimase p11ra nelle vostre stanze, rimase piil
pura f orse che altrot•e, ma 11011 assolutamente pura ( op. c. pag. 18) ». Ad ogni
modo, Ia fusione tra Iongobardi e romani
ci fu, « non solamente fusione unica e no·
tevo/e in ltalia, ed ultima e minima fra le
si-mili fatte altrot;e, ma fu anrora Ia pit/
lenta ad effettuarsi » ( op. c. pag. 48).
Venendo a parlare delle invasioni e distinguendole in allodiali (gentilizie o popolane) feudali od aristocratiche, governative o di principi, scrive : « le prime popolane produssero fus;oni maJsime. le seGermani.
conde feodali produssero j11sioni medie, le
terze governative produssero fmioni minime» (op. c. pag. 55). Le invasioni di
Carlo Magno in Germania e Spagna furono
gentilizie, rna « ;I? ltalia Carlo Magno 11011
jere invasioni gentilizie, 11011 rondusse
11irma genie 111/0t'a » ( op. c. pag. 55);
« tra il 1050 e il 11 00 ... le scbiatle erano
quelle di adesso .: e le d11e i;wasioni grandi,
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della seconda lettera
delle tre scritte .a
Gino Capponi : ··: le
« genti celtiche o fin.
niche ... popolando
le due regioni di qua ·
e di Ia del mare rimasero consangumee
in tutta I' antJchita/
... le imiasioni di
Franchi di qua e
Sassoni di Ia.. . mescolarono altri sangui
pur consanguinei ».
11 mescolarnento di
sangui consangtJinei
e considerato da .Balbo, come dai biologi
moderni, un bene
sotto l'aspetto fisico rna non sotto
· quello politico... il
« mischiarsi appunto
l)ammento di un rilievo traicineci: un legionario e un barbaro.
o incrociarsi delle
schiatte ... 11egli animali stessi produce pe1·la allodiale e Ia feodale erano terminate;
fezione delle facolta e delle fattezze corpoIa gran fusione era compiuta ». Compiuta
rali, e negli uomini pur delle intellettuali
la gran fusione con la minima partecipae morali » (Fus .. . p. 23). Tuttavia in varie
zione di altri sangui nei nostri antichissimi,
parti delle .sue opere loda Ia purezza di razza
seguono « qua.ttro seco/i be/Ai di nostra
come un fatto politico ed etnico importanstoria ». Le invasioni che vennero tra gli
tissimo. Riassumendo, nella prima lettera
ultimi anni del secolo XV e i primi del
diretta agli « estensori della gazzetta. di
secolo XVI furono quelle che Balbo chiarna
Augusta » quanto scrisse nel « Sommario »
governative e conseguentemente la nostra
intorno ai primi popoli che abitarono la
gente rimase integra nel suo sangue. « Le
nostra terra afferma che dopo una breve
invasiom governative ( infatti) non prodrtconvivenza de' Pelasgi coi Tirreni Etrucono fusioni ma so no ( sotto 1' aspetto biosci ed Osci, quelli furono « ricaaialii dal
logico) invasioni da nulla o da celia rispetto
s.ollevamento nazionale de' tirreni primi~ quelle allodiali o feodali ». E afferma :
tivi ». Da questo fatto chiamato « antichis«non rm centinaio di famiglie si contano
sima e bellissima rivendicazione di indispagnole o tedesche italianiz7Ate in questi
pendenza » sorse poi quella grande con- .
Ire seco/i e mezzo; non uno ch' io sap pia
federazione e civilta etrusca la quale ebbe
del secolo presente ».
Queste fusioni furono minime e lente in
i1 suo centro di irradiazione «nella regio11e
che serbo appunto il nome di Etmria, Trtltalia appunto per un teorema storico discia o Toscana; quella Toscr.zna che non
mostrato da Balbo: « che le fusioni stanr10
per nulla .serba oltre il nome, pill puro il
in· ragi.one inversa della civilta delle due
tipo della lingua e delle fattezze primitive
nazioni signoreggiante e signoreggiata ».
nazionali » (op. c. pag. 15). ·
Una lieve fusione di vari popoli sui suolo
Per B. la purezza di razza e un gran
d'ltalia ci fu, rna quei popol.i furono tutti
di una medesima razza suddivisa in varie
fattore di civilta e potenza, base della preschiatte. «Tulle le genti europee furono
ponderanza di un popolo. Alia richiesta
del come rnai « il polo politico, cio che i
giapetjche com' e pur dimostrato da tulle
Iatini chiamavan imperium e i moderni
le tradizioni, ltllte le. storie, tulle le filo1ogie ». Or «que/ rimescolio di schiatte
preponderanz; o p~imato, passasse dai pocosi varie che se n' ad,pntano quasi di bapoli romani ai popoli germanici », risponde: « che in tulia I' antichita; in Asia come
stardmne alcuni i:aliani: dovrebbero acin Europ-a, le Nazioni rimaste nella conc-ennare foro una delle pr-incipali cause
della superiorita de' foro padri ». Pen)
dizi011e prinritiva di genti vinsero sempre
e disMtSsero all'ultimo le nazioni meno
nelle « Sper. d'It. » al c. V. afferma che
rimaste in tal condizione. 11 . « raccozzapur tra le tante divisioni che si riscontrano
in Italia, si trova qui piu che altrove
mento » 0 rimescolamento di popoli e deleterio : la Grecia vinse 1a Persia, perche .
l'unita del sangue. E giustarnente perche
la prima era « virtttosa » e virtuosa perla fusione avvenne tra popoli giovani · e
che appunto formata da «una sola gente »,
biologicarnente non tarati rna adatti allo
la seconda perche formata da « genti corsviluppo· inde.finito di ogni facolta intelrotte » e corrotte perche « passate ... a raclettuale e di sangue della medesima razza.
cozzarnento nel gran 1·egno ».
11 Balbo infatti tien serppre presente questa
E alia domanda del « come, p_assato il
ultima distinzione come prova un brano
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polo · politico da' popoli romani a' germanici, le rivolrtzioni diventassero una malattia endemica de' p'rimi » risponde che
« dal 1073 fino a ieri od oggi ·qua11le rivoliJzioni si fecero ... tulle frJrono effetti,
conseguenze od accidenti... della fusione
di schiatte .rignoreggiate e signoreggianti ».
La fusione di razze diverse portera semprc
la rivoluzione « vera malattia... cronica
endemica, durante, rinnovantesi sempre
« malattJa inevitabiie ».
Alia sua sensibilita razzista non sfugge
il nobile orgoglio Dantesco: « Dante sembra... in quei Juoghi vantarsi di sangue
;·omano » (Vita di Dante, libro 1", Cap; II).
Strivendo delle strane abberrazioni dello
· spir-ito ghibellino scrive che Dante fu immune da queste «per sangue ... guelfo »
cioe popolano, nazionale (op. ~-. L. z•,
Cap. XI). Dal medesimo affetto di razza
e di sangue e animato il I Cap. del primo
libro della « Vita di Dante >> : « tutti i
comuni, da principia e durante le lor lotte
di indipenden7A furono retti da nobili.
QrJeslo pare indubitabile. Ma si dis p11ta
di qtJa/i schiatte ». Balbo propende che
quelle schiatte fossero longobarde, · o Fran·
che o Tedesche. « Ma fra Ia fine del secolo XII e principia del XIII vi j11 quasi
in tutte le citta come 11na contemporanea
sollevazione ... del grosso della schiatta an.
tica nazionale contra le schiatte straniere ».
Tuttavia consiglia : «Non esager,are Ia
propria nobiita; e cosi non dir que/ nonsensa, che 14 nostra schiatta sia pill antira
dell' altre, perciocche tittle le schiatte so11
egttalmente antiche, vengon tulle dal padre
Noe e dal padre Adamo; lasciare anzi lo
stesso vanto della purita di sangue, perciocche oltre alia difficolta del provarlo
. salendo aile origini pill antic he, no1_1 e decis a poi se sian migliori e piu atti a tttllo
i sangui puri o misti » (Somm. pag. 98).
Ma· in qual senso dcbba intendersi questo
brano, appar chiaro da quanto andammo
sopratrascrivendo. Dopo quelle professioni di fede ra~ista e quella meticolosa
cura nel distinguere non pur le razze rna
i sangui di una medesima razza, che si
succedettero nel suoio italico, e dopo quei
problemi di razza, che egli pone, tratta,
e risolve, crediarno di dover riportare lo
spirito del razzismo italiario addietro al ·
meno di un secolo.
Vi ho documentato un Balbo invasato
da sentimento razzista. sentimento del resto latente secoli addietro nelle pili pure
ani-me italiane, e qui in .fine lo potrei,
dopo quanto ho · scritto e riportato, con siderare uno dei sottoscrittori del decalogo
razzista italiano. Altre invero sono le considerazioni dettate da una esaltazione clio·
nisiaca, orfica, ed altre quelle dettate da
una visione classica della storia, e Cesare
Balbo, lontano dalle prime, assertore della
seconda viene a rafforzare Ia rinnovata
fede -it~liana nella purezza dd proprio
sangue.
PAOLO GUIDOTTI
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Le distruzioni e le falsificazioni sisteOdescalchi. Per trenmaticbe perpetrate dagli ebrei dei Ebri a
tasei anni professore · di
!oro avversi rendono assai difficile traclingua ebraica nel Col·
ciare un · quadro storico completo del
legio dei · Neofiti, copri
pensiera ant~giudaico italiano, rna ]e opeanche altre cariche imre che ci rimangono bastano a dare un'iportantissime, come queL
dea della chiarezza di vedute e della prola di scrittore d'ebraico
fondita . di dottrina di cui i nostri· scrit· · neHa Libreria Vaticana,
tori seppero dar prova, e dimostrano
di Consultore della Conco me il problema ebraico fosse da ·l oro
gregazione dell'lndice e
di Abate di San Seba·
chiarito interamente nelle sue cause pii]
stiano · alle Catacombe,
riposte ..
Ora, la principal~ miniera della need oltre a dettare alcune
opere minori, compilo il
quizia ebraica risiede come e noto nel
Talmud e nei libri rabbinici: qu~ti fuCatalogo dei Manoscritti
ebraici delia Vaticana,
rono app.unto esplorati principalmente da
due memorabili italiani del Seicento, il
in tre vo lumi.
Bartolocci . e l'lmbonati. monaci cisterMa !'opera fondamen·
c:ensi.
tale del Bartolocci fu la
Giu lio Bartolocci, della Congregazione
Bibliotheca iVlagna Rab;
riformata di San Bernardo, nato il 1•
,binica stampata a Roma
apri le 1613 in CeH eno di Montefiascone
coi tipi della Congrega1Toscana), e morto a Roma il 19 ottobre
zione di Propaganda Fi1Ji87, fu uno dei piu dotti studiosi al
de in tre volurni, il pri·
te mpo del pontificato di Innocen:zo XI
rno dei quali usci nel
1675, il secondo volume
nel 1678 ed il terzo · nel
1683. Ad essi fu poi aggiunto il ' quarto volume,
gia composto per meta
dal Bartolocci, e che, terrninato ed accresciuto, fu
puhblicato nel 1693 dal
suo scolaro e successore
Carlo Giuseppe Imbonati , pure cistercense.
L'opera del Barto·
locci, comp letata dalj'lrnbonati, servi del re·
sto di base a tutte le
opere successive in questa campo, e principalmente alia f}ibliothecci
hebraico-r.{Lbbinica del
Wolf ed a quella del. !'Oppenheimer.
Carlo Giuseppe Imbonati. milanese, morto nel
1694, oltre a terminare
]'opera principale del
Bartolocci, vi aggiunse
in a<ppendice un quinto
volume dal titolo Bibliotheca latino-hebraica, nel
quale raccolse dai piu
diversi paesi e da ogni
tempo, disponendoli pu-

re alfabeticamente, i nomi di tutti gli autori che avevano trattato in Iatino di sog·
getti ebraici, e ·n e corredo le indicazion i
con riassunti e riferimenti notevoli.
La profonda erudizione rabbinica permise ai due autori di mettere in luce gli
insegnamenti antisociali ed anticristiani
che i libri rabbinici contengono.
Essi rientrano quindi gloriosamente
nel'la tradizione nostra, Ia quaie vuole
che i maggiori scrittori antigiudaici abbiano ~empre appartenuto al clero, ed abbiano suggerito e proclamato e provato
insistentemente la necessita di una difesa
dalle insidie dei giudei.
Ne poteva essere altrimenti. poiche il
Catto licesirno Romano e il maggior presidio che l'umanita abbia contro il giudaisrno, mentre e d'altra parte facile consta·
tare che tutte le eresie, dagli gnostici alia
Tiiforma e dalla Riforma fino a! rnari tanismo odierno, furono e sono di ispirazione giudaica dirett~ od indiretta, e
comunque giovarono e giovano solo agli
ebrei.
Ed i giudei lo sanno cosi bene, che
uno dei loro, il Darmstetter, riferendosi
app unto alia Riforma, poteva affermare
sog-ghignando che « un protestante e gia
ebreo per meta».
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tendolo, anteporre a quanto segue. E' noto che
nell'Europa centrale Ia patria degli ebrei ( quelli tedeschi o ashkenasim) e Ia ampia valla·det !Reno con Je ·sue \ vie d'accesso. Essi
Ia assieme ai Romani e non si mospiu, di modo che, curioso a dirsi, gli
hanno popolato le citta renane aletmi seprima delle popolazioni tedesche. Per un
di anni dopo il crollo dell'impero romano essi non ebbero contatti, e pertanto non
si mischiarono, con i sefardi portoghesi. In
cambio, si estendevano verso oriente, e cio principalmente in seguito aile persecuzioni del ' 300.
La famiglia ebraica prende
Nacquero allora in Boemia, Slesia, Moravia e
lezione di danza,
Polonia i nuclei di ebrei orientali (Ostjuden).
(Caricatura tede sca
La
!oro lingua, il yiddisch, ha conservato a
del '700)
base i dialetti renani, i quali pero, nell'esportaJP!prio cosi ! E niente convertltl : ariam dl . zione, han no perso I' obbedienza aile proprie
purissimo sangue! Vedrete subito.
leggi linguistiche. Negli ultimi due secoli, gli
Discriminare gli ariani, e non solo gli ebrei,
ashkenasim, oltre a riprendere i contatti coi
e oggi una necessita, Ia cui importanza non do- fratelli sefardi, hanno inondato il resto dei paesi
vrebbe sfuggire a nessuno. Chiamare un indieuropei stabilendo cosi il predominio dei cognomi · ebraici di suono tedesco. Chi, dunque,
viduo ebreo puo costituire una gravissima offesa,
e, se fatto sui solo suono del suo cognome, una
vuol formarsi una idea dell' intricato sistema dei
imperdonabile Jeggerezza, giacche il · termine
cognomi ebraici in Eu;opa, deve anzitutto esaminare quelli degli ebrei tedeschi .
« cbreo » e diventato sintesi di una serie di
Ai bisoglii di identificazione dei giudei nnqualita accompagnate da ben note conseguenzc . .
chiusi nei ghetti bastava originalmente il solo
Sia concesso percio un appello alia prccauzione,
nome, finche, coll'Illuminismo e Ia rivoluzione
appello che, del resto, si trova in tutti i trattati
francese, Ia ·taro emancipazione rese necessaria
sui cognomi degli ebrei e che vorremmo, ripeJ'accettazione di cognomi, i quaJi, in parte, dovettero essere impoII ghetto di Strasburgo (stampa dell'BOO)
sti dalle autorita. Tuttavia, nei
maggiori centri di vita ebraica,
questo processo venne anticipato:
ebrei con nome e cognome_si trovano a Francoforte sui Meno nel
XV secolo, a Vienna e a Praga nel
XVII secolo.
Presso tutti i popoli indogermanici sono numerosissimi i cognomi
(nomi) derivati dal luogo di provenienza ( citti\., villaggio, regione,
provincia, paese, casa ecc.) dell'in.
dividuo che · li investe. Per gli
ebrei, cognomi di questa tipo costituiscono Ia stragrande maggioranza, a tal segno, che nella mente
di motte perso.ne informate in
modo deficiente, un cognome derivato (con o senza desinenza) da
localita tedesche, si accompagna
automaticamente con !'idea di pelo
crispato, na,so adunco, piedi dolci
e circoncisione. E in novanta casi
su cento, infatti, un individuo che
si chiama Frankfurt o Frankfurter,
sara figlio d'lsraele. Ma nei dieci
casi -restanti non lo sara. E se
invece si chiama Koln o Kolner,
non sara ebreo per niente, nonastante Ia poca distanza e le relazioni che sono sempre esistite fra
Je due citta. E' bene sapere che
i cognomi derivati dalle citta tedesche possono benissimo essere

cognomi
onoratissimi di antiche
famiglie
ariane, che li portarono gia vari secoli prima
che il primo giudeo avesse il diritto a cognome. D'a!tra parte, rirnarra u~ privilegio degli specia]isti sapcre che citta come Stuttgart,
Ulm, Miinchen, Dortmund, Bremen ed altre e
molti villaggi della bassa Germania non hanno
mai dato agli ebrei il diritto di residenza, di
modo che il !oro nome non ha potuto service
alla formazione dei cognomi giudaici. In quanto
agli altri, niente di preciso!
Questa quasi impossibilita di sapere se · un

Espulsione
degli
ebrei ·
dalla Polonia.
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cognome derivato da citta o paese tedescp sia
ebraico o no, appare aocora aumentata se si
pensa a1le ben note abitudioi linguistiche degli
ebrei, ·che con Ia stessa facilita daono, ai nomi
di origine ebraica, flessioni e desinenze germa"niche, e pasticciano i nomi germanici con ogni
specie di iri_gredieilti semitici, mascherando tutto
con un supremo disprezzo pel valore e qualita
delle vocali. Da qui una grandissima confusione,
come « nella scuola degli ebrei ».
· Nomi di ani mali, credl!ti spesso privilegio
esclusivo degli ebrei, sono diffusissimi fra i te-
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deschi. Se non derivano direttamente dagli antichi nomi germanici, nella cui formazione hanno
una parte prepooderante, prendono spesso origine dalle case cittadine medioevali, segnate normaL
mente con qualche animale. Le famiglie Wolf, Fuchs, Bar, Lowe,
Hirsch ecc. ecc. ( nomi che hanno
. una inlinita varieta ortografica) saranno ariane se provenienti da
Colonia, Ulm, Augsburg ed altre
citta libere, mentre possono esser ebraiche, se le !oro origini si trovano a Francoforte, dove, nell'epoca dei nomi di
casa, gli ebrei avevano gia in parte cognomi. Che poi alia fine del
'700 gli ebrei, nell'obbligo di scegliersi un nome di famiglia, abbiano scelto anche nomi di animali
·nobili, e un altro paio di maniche.
In ogni caso conviene far attenzione.
Comunissimi fra ebrei e non
ebrei sono i <:egnomi patronimici,
che aggiungono a! proprio nome
quello del padre, sia in forma invariata, sia come genitive ( -s, _es) o coo I' aggiunta di .shoo, ,son, sen (= figlio) . E' s~perfluo ·
insistere sulla diffusiooe di questo tipo di cognome in tutti i paesi nordici. - Sara invece opportune ricordare il fatto, che, come in tutti i
suddetti paesi, cosi anche nella Germaoia pratestante, era molto in uso scegliere i. nomi di
battesimo dall'aotico testamento, in opposizione,
· spesso, ai· nomi dei santi considerati cattolici:
Se uno si chiama · dunque Abrahamson, Jakobsohn, Isaaksen ecc. non e affatto detto che sia
ebreo. In quanto al cognome Salomon, esso puo
vantare antiche glorie ariane.
Si capisce che pochi padri· cristiani avevano
il coraggio di chiamare i !oro figli Giuda, Levi,
Ischarioth, Asser ecc., e che viceversa sono da
escludere per gli ebrei nomi e cognomi cornposti col nome di Cristo.
Molto COrrente fra gli ebrei e l'aggiunta della
sillaba ben ( figlio) al IY me del padre. La sillaba· rab, aggiunta per vanto, indica che si
aveva un nbbino i:l · famiglia. Lirnitato agli
ebrei e rimasto J'uso poco raccomandabile delle
contraziooi che, congiungendo le iniziali, puo fare
del figlio del rabbino Leser (BRL
Ben RaJ
Leser) un signor « Berl », di quello del rabbino
Arje Levi un «Bra! » o « Beral », con semitica
noncuranza delle vocali.
Cognomi derivati da profe~sioni sono ugualmente numerosi tra .ebrei e ariaoi; e da avvertire pero, che un certo numero di nomi di
artigianati (p. e. il diifusissimo Schmidt), altri
di cariche pubbliche (come Schulz, Vogt, Biirgermeister ecc.), e naturalmente quelli appartenenti a! culto cristiano, rnancano agli ebrei.
Tuttavia non esiste una linea chiam di dernarcazione. II cogoome ebraico Coho (Coen,
Cohen, Cohnen, Chao, Kon, Koga·n ecc.) e derivato· da Cohanim, tribu dei preti. II Kohn
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tedesco puo essere invece una deformazione abbreviata dell'antichissimo Konrad germanico.
Maier, frequente fra gli ebrei: e, m tutte le
sue forme ortografiche, assieme a Miiller,
Schulze, Schmidt, Lehmann, uno dei cognomi
tedeschi ariani di maggiore diffusione. Esso
proviene dal Iatino « maior » e indica Ia fun zione di amrninistrazione di terreni.
Se volessirno parlare dei cognorni ebraici che
esprimono, o alludono a qualita personali, sia
belle e nobili, sia basse e schifose, dovremmo
dare elenchi interminabili con continui accenoi
a significati deformati, nascosti o confondibili
con quelli di cognorni puramenti ariani.
I seguenti cognorni, di suono ebraico, p. e.
sono tolti dagli elenchi antichi dei commercianti
ammessi alia Fiera di Lipsia, e in questi elenchi,
come e noto, non figura nessun ebreo : Daniel,
David, Gad, Levin, Simon, Adler, Beer, Fuchs,
Hecht, Pfau, Feuchtwang, Landauer, Oesterreicher, Strassburger, Blumenberg, Blumentrost,
Goldstein, Weyrauch.
I pochi gruppi di cogoomi tedeschi che coo
sicurezza non possono essere di ebrei, comprendono, oltre quelli gia indicati, i nomi dei santi
cristiani, i cogoomi latioizzati all 'epoca dell'umanesimo (Curtius, Sartorius, Orator ecc.),
e quelli in forma di frase (Hebenstreit, Griepenkerl , ed altri).
Per tutti gii altri' si dovraono aspettare i risultati degli studi sulla storia delle famigiie e
dei Ioro cognorni. Tali studi sono, peraltro, gia
rnolto progrediti in Gennania, di modo che fra
poco, i cognomi ebraici potranno essere contrad_
distinti con una apposita aggiunta, stabilita con
recente decreto, che mettera fine aile interpretaziooi abusive e superficiali.
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~A ·G~UDA~CA

La bib]iogr~l i a essenziale sui giudaiswn,
vale a dire quellm che direttamente illumine Ia psiche e ~a prassi giudaica neUe
s ue rinnovellantisi, sebbene _ i n · sostanz!=J
ir.alterate s spressioni, .e naturalme nte va's tiss ima,
·
,_ II prirri'o saggio_ e · dovuto all'ita~ano
pad re cistercense Giulio,. Bartolocct, nato a
C e ll e no (.Viterbo) il 16 · aprile _1613, deceduto
in Roma il 19 ottobre 1687. Prolessore di
ebraico al colleg ia clei Neofiti in Roma,
s crittore nella -'medesima lingua nella Bib liote ca Vaticana , compile in qunttFo
-grarl di volum i .. Ja . «.·Bibliotheca Magna
Rabbinica » - edita · d a l 1675 -al 1694. La
ruorte lo colse quando av'e va portato a
compimento ti-e di essi; il qu.a rto fu curato
cla! dis cepolo suo Carlo ·. Giuseppe Imbonati, milanese, pure cistercense. !-'opera
grandio~a e a ssai pregevole del I;lar.t olocci
comprende . per ord ine allabetico 1960 autori di scritti rabbinici. L'Imbonati a lia sua
vo lta diede - a lle stampe ne! 1694 Ia « Bib liotheca latino-ebraica s ive de scriptoribus
latinis qui ex divers is nationib'us contra
judaeos vel d e re hebraica u tcumque
scipsere »; altra opera preziosa cui !'auto re aggiunse lo s critto polemico « Adyentus Messiae a Judeao rum _blas phemis ac
haere ticorum calumnis vindicatus », che
ra mmenta quello del vescovo Majolo di
quasi u n secolo rima: « De perlidia Judea ru m » Lo scritto d e ll'lmbonati e datato dal
~~na~tero di San Bernardo alle Terme di
Dio cleziano « 14 Ka!. Marti i .Dominicae Incar9ationis a nno 1694 ».
Le ope re ordunque del Bartolocci e dello
lmbona ti cos ti tuiscono le solide londamenta
della b ibli ografia gi udaic'a, sulle quali si
base ranno i ricer.:a tori susseguenti, giudei
n e lla quasi totalita; i ricchissimi archivi
d ella Bib lioteca Vat icana fornirono le lonti
a que s ti du e umili servi di Dio.
Ai due italim\i seg ul il giudeo Shabbeihai Bass colla « Silte . Yes henim »; il materiale lo trass e e dall'ope ra del Bartolocci
e dal «-Bet ha- Midrash » nonche dalla biblioteca d i Aguilar. il Bass distinse le opere
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p er autore e . per soggetto;
Jo stesso metodo fu seguito da Jacob - Hailprim che
complete Ia ricerca del
Bass e dal Benjacob col
« Ozar. ha-Sefarim ~ contenente -un vasto elenco di
scritti.
Sulle opere dei due padri cistercensi e pure basata Ia « Bibliotheca Hebraea » di Giovanni Cris Eano Woil apparsa in
quattro parti ad Amburgo
dal 1715 a! 1733. !I Wolf
vi aggiunse quanto pote
attingere dclla notevole
collezione di scritti ebraici
Oppenheimer e dalla Biblio teca · Bodleiana
di
Oxford.
. Segue a distanza di
mezzo secolo Ia « Nova
Bibliotheca Hebraica »- di
Kocher edita a Jena dal
1783 a! 1784; ,quindi Ia
« ·Shem ha-Gadolim » (Leghorn 1786-96) di Hayyim
Josepl: David Azulai che
aggiunge altri elementi. Opera supplementare compirono pure i rabbini Nepi e Ghirondi pubblicandola in Trieste nel 1853,
mentre quella dell'Azulai veniva riordinata
e completata da Benjacob ed edita a Vilna
nel 1852.
-Giovanni Battista de Ross i aveva intanto
studiato gli incunaboli e i primi saggi tipogralici s ull'argomento e nel 1780 pubblicava in Parma « De Typographic Hebr.
Ferrer Commeni. historicus » e di poi . gli
« Annc::rli ebreo-tipogralici dL Sabbioneta »
(Erlangeh 1783); e gli « Annal es HebreaeoTypographici Sec. XV » - nel 1.795 e gli
« Anna!es Hebreaeo-Typographici ab anno
1501 ad 1540 » nel 1799 in Parma e pure
in detta- citta Ia « Biblioteca Judaica anti·cristiana » nel 1800.o'ai 1848 a! · 1863 Julius Fiirst a Lipsia
clava aile stampe Ia « Bibliotheca Judaica »
comprendente i titoli di 13.500 scritti. Moritz Stei nschneider alia sua volta redigeva
il « Catalogus librorum hebreorum in Bibliotheca Bodleiana » (!816). Jacob Zender il
« Catalogue of the hebrew Books in the
library of the British Museum » (London
1867) e Roes! il « Catalog der Hebraica
und Judaica aus der L. Ros enthal'schen
_Bibliotek » (Amsterdam 1875) . S. Wie ner
clabore un catalogo della col!ezione
Friedland che si trova a! Museo Asiatico
di Pieiroburgo. . .
Le opere in lingua italiana sono del pari
assai numerose e saranno quanto prima
res e note agli studiosi, costituendo una
lonte preziosa per l'indagine s ui procedimenti giudaici in avversita ai quali molti
sono stati gli s crittori nostri da Dante in
qua. Vi si contano opere che suonano come
grida d'allarme cadute allora inascoltate
dai piu essendoche il livello medio della
culture non era an cora tale da consentire ·
che· le masse potessero rendersi conto della
natura dell'insidia giudaica, che invece
tanto chiaramente avvertivano · gli spiriti
eletti.
Tuttavia e conlortante constatare che
!'anima italiana nella sua superiore sensibilita, l'ha avvertita prima di ogni altra.
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Eran voci che sorgevano un po' ·ovunque
prontamente sofiocate ad opera di giudei
o di !oro emissari inquadrati ·nelle 'sette
dagli stessi promosse e vigilate. Si criticava acerbamente, l'intrigo politico, il malcostume, , !'usura l'egocentrismo spietato,
I' affarismo vertiglnoso e se ne puo cit are
taluna a
mo
d'esempio: « L'affarismo
ebraico nella concezione. Sdmbartian<i: e
nella sua genesi _storica » (1913) di . Mario
Alberti; « G!i ebrei, le !oro banche di usura
e il . Monte di Piela qi San Severino »
(1889) di Vittorio Aleandri; « I~ giudaismo
considerate nelle sue dottrine, nella sua
storia e nelle conseguenze della sua emancipazione » (1848) di Giovanni Bertetti;
.: La piaga ebrea:· seria avvertenza tanto
ai cristiani che agli ebrei » ( 1889) di Giovanni De Stampa; « La .questione semitica
e ia sua possibile soluzione » di G . 13. Borelli; -« L'omicidio rituale e i sacrilici umani
con particolare riguardo aile accuse contra
gli ebrei » di Vincenzo Manzini; « L'ebreo:
ecco il nemico! Appello ai cattolici » (189 1)
di Martinez; <t La massoneria, que! che e,
que! che fa e q1;1el che vuole » (1896) da
« Civilta Cattolica »; « L'allarme: accuso! II
bolscevismo visto alla sua sorgente e nel
s uo line: gli ebrei nel conllitto mondial e »
( 1920) _di Alfredo Nicol au; « Gli ebrei a lia
conquista del _mondo » (1883) di Osman
Bey; <i. Gli ebrei in Aquila durante il XV
secolo, !'opera dei frati minori e lo statu to
del Monte di Piela d i San· Giacomo della
Marco » (1904) di Giovanni Pansa; « Intorno
ad a!cune donne letterate· ebtee » (1887)
dell'abate Pietro Perreau ecc.
In contrapposto a queste voci oneste v'e
tutta · una pleiad!'l di pubblicazioni di
.giudei e non giudei illustranti sotto og ni
verso, storia, religione, filos ofia, d iri tto,
costume, tributo culturale, pos izicini economiche giudaiche, cosicche ·i lettori di pili
intimo sentimento razziale n e rimang on
p e rplessi e gli altri si· accoda no ai fa lsi
pastori.
.
Allorquando si re digera Ia storia delkr
parte a nsuntasi dal giudaismo nella nostra
culture negli ultimi secoli non si potra non
avvertire quanto sano e tetragono sia rimasto il sentimento della Nazione se her
non solo resistito, rna per primo data i!
segnale d e lla riscossa; e quanto a ntiveggente e realistica sia stata Ia dichiarazione
del !Gran Consiglio che « il mondo si me ravigliera piuttosto della nostra generosi ta
che del nostro rigore ».
Ne dobbiamo per aliro dedurre , che
quanto hanno cosl 90piosamente scritto :
giudei a suggello di propositi egemon ici,
della esaltazione delle !oro 'possibilita, de ll'apoteosi del ciclo giudaico attraverso i
secoli della s uprema saggezza della !oro
Iegge: ha lomentato ·~osl orgogliosa jattanza da portarli allo smarrimento di ogni
senso di misura.
E di tale ingombrante eccessivita, non
pili . giustificabile ne rivestibile di simbol i
eflimeri, ora rendono conto. Pur vivendo da
due millenni in terre !aline appare quanta
poco abbiano appreso dall 'armonia spiri tua1e d i un mondo verso il - quale non
hanno nutrito che sentimenti di distruzione.
Eppure non diceva forse Orazio: « Suni
certi de_n ique fines quos ultra citraque nequit consistere rectum? ».
'

CARLO BARDUZZI

LA TRAGEDIA
DELLA
RAZZA GRECA
E noto ormai che i motivi per cui il Governo
Ifaliano conduce energicamente la campagna per la
difesa della razza sono
m·o!to gravi. Non si tratta
soltanto di inantenere caratteri somatici o fisiologici, rna soprattutto di conservare quelle qualita intellettuali e morali per cui
il nostro popolo si e affermato, in varie epoche, nettamente superiore a tutti
gli altri e ha dato genii in
tutti i campi,
·
diverse di un'unica
Ora e -evidente che
nella nostra stirpe fossero
entrati in prevalenza altri
elementi, Ia civilta latina
sarebbe finita e non -avrebbe dato ne i grandi .trecentisti, ne il Risorgimento
e tanto meQ.O il nuovo impero di Roma. La storia
ci offre esempi eloquenti
della necessita per i popoli
di conservare pura la pro pria razza, per conservare
Ia propria civilta.
Come mai il popolo arabo che nei primi secoli dopo Maometto
aveva un impero che si estendeva dall'India all' Atlantico, grande
non solo per forza d'armi rna ~r sviluppo di civilta, ha perduto
completamente non soltanto il potere politico, rna mche quello
della superiorita intellettuale?
Questo fatto che sembra inesplicabile e molto chiaro quan~o si
pensa che i conquistatori arabi furono solo un'aristocrazia pocb numerosa che fin! fondendosi nel ma,-e magnum delle popolazioni
dell 'Asia e dell'Africa a cui diede religione e lingua. Principi e
nobili si circondarono di schiavi, per lo piu di razza inferiore, e
spesso Ie schiave divennero favorite e madri di bastardi e mulatti.
La religione poi, non facendo distinzione di colore, li mise allo _
stesso livello e Ia razza inferiore ebbe il sopravvento perche piu
numerosa. Ancor oggi si vedono in Libia, nelle scuole islamiche
tenute dagli iiman, i bambini neri accanto agli arabi, senza distinzione perche accomunati dalla medesima religione.
Basterebbe 1' esempio della sparizione della civilta araba per provare Ia necessita di intensificare la campagna per Ia difesa della
r~zza dopo la conquista dell'Impero. Ma Ia storia ci offre un esempw ancor piu evidente, e pe~ noi piu interessante, dello stretto
legame tra stirpe e civilta e della necessita di ma:ntenere pura Ia
prima sc si vuol conservare Ia seconda. Chi consjdera i due popoli
che han no creato e sviluppato Ia civilta classica, il ' Iatino ·e· il

greco, osserva un contrasto
che a prima vista sembra
strano : la civilta di Roma
si e sviluppata rinnovandosi continuamente e oggi
e in primo piano in Europa. mentre Ia civilta greca si e esaurita nell'anti.chita e, dopo il torbido
periodo bizantino, che -in
verita non si puo derivare
·direttamente dalla civilta
classica, e rimasta molto
lantana dal suo splendofe
anti co.
La spiegazione di questo contrasto non e dif!icile.
Gli invasori che scorrazzarono per I'Italia o l'occuparono prima e dopo il
476 erano i piu civili tra
i barbari e molto pochi in
confronto agli abitanti della penisola. I Longobardi,
un po' piu numerosi degli
altri, rna non tanto, erano
gia cristiani come i .Goti,
e presto divennero cattolici. Quindi non . solo
non distrussero le popoIazioni d'Italia, rna subirono l'infl.usso della Chiesa che, adattando
alle nuove esigenze la civilta romana, contribui alia fusione in cui
prevalse per caratteri e per numero 1' elemento Iatino. Le invasioni
degli Unn.i in un tempo anteriore a quelle degli Ungheri assai
piu tarde benche abbastanza violente, non interessarono brevemente che una parte della pianura padana, dovendo entrambi i
popoli combattere in altre parti d'Europa guerre di molto maggi~re importanza ; quella degli Arabi in Sicilia fu il contributo di
uno scarso popolo civile e riguardo soltanto una parte dell'isola
(M. Amari : Storia dei Musulmani in Sicilia).
Ma se la nazione italiana pote mantenere e mantiene i suoi
caratteri di razza latina, non cosl fu per la Grecia' in cui il popolo
era molto piu scarso del romano e subi invasiru¥ di ingenti masse
~ (
di ferocjssirrii barbari.
Occorre notare anzitutto. che mentre le :Conquist~romane ave- ·
vano latinizzato tutto il nord dell'attuale penisola balcanica, Bisanzio, l'Ellade continentale e il Peloponneso erano rirnasti greci.
lniziandosi Ie invasioni barbaricbe quella disgraziata penisola
divenne il O!:ffipo di battaglia dapprima dei popoli germanici e
poi soprattutto degli uralo-altaici e degli slavi.
Dopo una breve. invasione dei Visigoti che giunsero sino
all'Ellade e dopo che gli Unni ebbero scardinate le fortezze del
Danubio distruggendo molte popolazioni latine che costituivano

I' antemurale di difesa del mondo greco meridic;mate, cominqarono a sceridere in piccole schiere gli Slavi. I quali pero calarcino
in. masse imp<)nenti ai primi del VI secolo, approfittando del
disordine prodotto. da una invasione di Bulgari ( ancora uraloaltaid e pagani) che cond~ro lontano in schiaviru intere popolazioni. L'imperatore Anastasio (491-518) rifugiatosi dietro le sue
faniose mura nulla fece pratiCamente per salvare queUe vaste
regioni che furono in gran parte occupate dagli Slavi; essi pero
non ebbero Ia capacita di costituire uno stato, come non ebbero
mai forza di conquista e si sei:virono delle vie aperte loro dalle
arini di altri popoli per occupare paesi deserti e indifesi. II grande
Giustiniano li s~aglio, rna, occupato in altre vastissirne imprese,
dovette abbandonare a se _stessa Ia penisola attraverso i cui valichi
indifesi gli Slavi strariparono devastando fino all'istmo, dove soltanto nd 5 58 poterono essere fermati.
·
Nuove distruzioni produssero nel VI secolo ancora i Bulgari .
condotti_ da Zaber. Chan, e pili i ferocissimi Avari che per duecento anni corsero il nord e il centro della penisola togliendo
definitivamente a queUe regioni il carattere Iatino e · separando
cosi per sempre i Romeni dai Romani d'o<:cidente. (A. D. Xeno.
pol: Storia dei Romenr). Nel 577 si verificarono ancora invasi~ni
dl forti masse slave che il prode Maurizio cerco di arrestare
mentre rivolte interne ed assalti di Avari mettevano in serio pericolo l'impero. Pili tardi perdurando questo terribile stato di cose
I' imperatore Eraclio fu persino tentato di · abbandonare le sorti
dell'intero paese agli invasori. E arriviamo cosi verso Ia fine del
600 quando gli Slavi occupavano ormai tutta l'immensa regione
dei Carpazi al Capo Matapan, senza pero riuscire, per mancanza
di tradizione e di forza di coesione politica, a formare uno sta~o
di discreta estensione. I Bulgari altaici invece nel 679 forlll~~ono
il primo · potente irnpero e neUe lotte di questo nuovo sta,t:~ conBisanzio, Macedonia, Tessaglia e Peloponneso offrirono ariCora i
c-ampi di battaglia (K. J. Jirecek: Storia dei B11lgarz). Le devastazioni continuarono nei secoli seguenti raggiungendo il culmine_
durante il regno del tremendo khan bulgaro Krum che- coUe sue
frequenti incursioni anniento quasi completamente Ia popolazione
greca della Tracia. Solo Basilio II che fu chiamato Bulgaroktonos
per essere riuscito a · vendicarsi sui Bulgari con molta crudelta,
stermino _le truppe del l9ro l$ltimo zar' Samuele, che ancora una
volta aveva devastato il ·Peloponneso. ·
Cosi gia all'VIII secolo le popolazioni greche erano state quasi
. totalmente distrutte dagli Avari, dai Bulgari e dagli Slavi. Questi
.
.
ultimi avevano· occupato in
gran parte i vuoti lasciati
· dai · massacri e dal trasporto
in massa di popolazioni a
Costantinopoli · da parte di ·
imperatori, come fece ad
esempio ·Costantino V Cro-·
pronimo che aveva voluto in
tal modo sostituire i · morti
per una terrlbile pestilenza. _
L' esigua popolazione greta
rimasta era stata . assorbita e
slavizzata. Da quell' epoca
data appunto la sostituzione
degli antichi toponiini classici con altri slavi. II Peloponneso si denomino Morea,
terra marina; molti monti
_si chiamano ancora Zagora · ~ o Zligorion, dei fiumi
Vistritsa, _altri luoghi Gra_nitsa confine (nomi che ritroviamo in tutti i paesi sla-.
vi) benche il governo da quaAHresco del Pal~zo di. . Tirinto:
.· si un s&:o1o abbia -richiamato
·
· ~a oUerente.
·
in vita i nomi classici ..·
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. ·-Ne}La-TCSsilglia,sj salyarorio · ~:Ulir ' ~"'viz~i~ne. sali _i)ochi ceiitri
fortificati e .·uii gtosso nucleo .di: pastor];: v~lac_chi -discesi dai- Pindo~
meptre nella. ~e<>zia? nella F~cide, : riella ·toe rid~ e _5oprattuti:o .nel
·•P~oponneso gli invasori - e~o · ~a:cciante . preponderanza.
E .com~ se 4ttto ·questo non baSt:asse, i pirati andalusi che nel1'824 fondarono Un swtanato:. a . Candia e lo rila.ntenne.ro per pili
di . un secolo, saccheggiarono pili volte le isole e i 'porti della
Mox:ea.
Intanto l'impeJ:o -d'Oriente tentava: mvano sotto Irene e Niceforo di . assoggettare gli Slavi,
La sottom~ssione riusd invece all'iniperatrice Teodora per mezzo
del generale Theoktistos Bryennios che ndf849 li _virise e soggiogo : solo ndle z11pe del Taigeto, i Milingi e gli Ozeriti con·
servarono una . certa liberta pagando tributo. .
.
_ .·
Nel 1040 i Bulgari, ribellatisi; arrivarono devastando fino a
Tebe. Poi i :Pec~eghi tartarici giunsero in Tracia e nel 1065 i
Ioro aflini. Uzi e Cumani saccheggiavano crud~ente fino a Salo~
nicco. Durante il XII secolo Roberto il Guiscardo . deva5to Tessaglia e Macedonia e Ruggero, assalendo i P<>rt1 della Grecia
propria, porto in Italia lunghe schiere di prigiop.ieri. Nel _:l186
Valacchi e . Bulgari sopravvissuti alia distruzione . del prima
impero, si,,ribellarono ai Bizantini fondando il II impero bulgaro.
II loro zar · Caloianni · (1 i79-1207) per vendicarsi delle · ostilita
bizantine, infieri ferocemente sulle genti della Macedonia e dell'Ellade onde ft;t chiamato Romaioktonos . (Upenski : La forma.
zione 4el iecondo impero bulgaro).
_ Quand9, con la quarta crociata,_ Ia_Grecia divenne paese feudale, l'influsso dei si.gnori in maggior pa~e italiarii e frartcesi, fu
assai notevole (W. Iorga: 1 Latini neJ Peioponneso). La repubblica veneta · occup<'> molte i59le ·e parte della Morea, vi costrul
Castelli e porti . e vi esercito una grande influenza cu).turale che
ailcor oggi appare nei costuffii e . nei nwnerosi termini italiani
della lingua greai. moderna. I .vari cognomi italiani che si odono
_in quelle regioni diinostrario una notevole immissione di sangue
nost:ro.
Nel1332 coll'appariie dei TurChi si inizia un nuovo periodo.
La stridente diversita di costumi · e di religione rese impossibile
Ia fusione e pili feroce ·rurto: Ia prima conseguenza fu 'Ia devastazione completa di Negroponte.
.
.
Alcuni anni prima a1 seguito degli · almogavari catalani erano
discesi i prirni gruppi degli Albanesi. Da quel momenta, ora di
propria iniziativa col Ioro re Thopia; · ora chiamati. dal despota
Manuele Contacuzino per~ popolare il suo deseito despotato di
Misithra, ora a1 seguito o sotto Ia protezione dei Turchi, - ora
assoldati come truppe dai V eneziani, gli Albanesi discesero nella
.penisola dell'Ellade e vennero. a colmare . i vuoti lasciati fra le
popolazioni dalle invasioni continue.
Dopo · Ia conquista di Costantinopoli ·da parte dei Turchi, la
Grecia divenrie catnpo di battaglia tra i Turchi e gli stati cristiani.
Quando Andrea Doria attacco i Turchi nelle acque dell'Egeo,
questi fecero strage degli abitanl'i della Morea the si erano ribellati e devastarono le isole. Lo stesso fatto, cioe il massacro di
.popolazioni favorevoli ai Veneziani _da parte dei Turchi si v~ri
fico anche durante l'impresa fortunata di Francesco Morosm1,
tanto che Venezia, occupando Egina 1 e il Peloponneso, trovo un
paese quasi deserto e dovette ripopolarlo chiamando geitti da
ogni parte.
Nel 1711 ·nuova conquista dei Turchi e nuovi massacri. Du·
rante il dominio turCO baste~ebbe ricordare le stragi compiute in
Epiro da Ali Tepeleni pascia di Gianina e quelle delle trupp_e
egiziane accorse in ' aiuto dei l'utchi nel 1826 contro i ribdli greCI.
. ._ Da . q!l~~t_l!- corsa attraverso l:t storia risulta evidente. che Ia razz~
greca e quasi scomparsa. .E' _rimasta Ia _lingua hittavja benche
notevolmente trasformata da. elenienti turChi, itaiiani, ecc. (G. Fr.
Hertzberg: Storia di!lla . Gre~ia dtfllo spegnersi deiia vita an!ica
fino ail'epoca presente) soprattutto grazie 'a}l'influenza supenore
della Chiesa Qrto<fossa;
GINO LUPI

poletniea
I

INTERNAZIONALISMO E TRADIZIONE
• •

semtt·t e le art"i figurative

lhi~ degl_i argome~ti · che sente piu
ripetere chi parli oggi d'una pittura e di
una architettura ebraiche e della loro influenza su quasi tutte le nazioni contemporane~ e questo : non esistono una piF
tura • ed una architettura ebiaiche. Non
e£>istono, ne sono mai ·esistite: per la ragione che il popolo ebraico, data la sua
costituzione di TaZZa, e stato sempre poCO
dotato per le arti figurative.
Verissimo. S'e . vis to presso altri popoli di razza affine che parlano al pari
degli Ebrei lingue semitiche: per esem- ·
pio gli Arabi, i qua'li, o.Jtre a non avere
avuto, come si sa, ne pittura ne scultura, anche nell'architettura dovettero Ia !oro flsionomia in gran parte ai . Persiani;
e per di piu nei vari paesi che andavano occupando come Siria, Egitto, Tuni-.
sia, Spagna, Sicilia, Ma.rocco, subivano
nelle nuove fabbriche l'influsso · delle
razze · preesistenti. Nul'la di piu diverso
che tra Ia cubica ·e trascendente architettura della Zisa, vicino Palermo, e
quella, lussureggiante e fiabesca, dell'Alhambra ..a Granata; che tra lo spaziato .
t'ti aereo equilibrio di archi nella Rotonda
della Roccia in 'Gerusalemme, e Ia serrata, pesante quadratura della Moschea
cattedrale di Kairouan. L'architettura araba in fondo non fu che un aggregato di
architetture diverse. sorte tra Ia Persia e
Tazza fenicio-cipriota da Preneste.

!'in-

risentono sempre. promiscuamente,
l'Atlantico, e rese simi'li dal comune imfluenza
delle nazioni presso cui si trovapiego di certe forme, e dalla comune osvano.
servanza di certe consuetudini.
I Semiti .non ebbero dun que naturale
Assai di piu questo si puo dire per un
disposizione per l'architettura, come non
altro popolo, pure Semita, ed in misura
l'ebbero per Ia pittura ne per Ia scultura;
anche maggiore affine di razza agli Ebrei,
e se questo vale indistintamente per tutti,
cioe per il popolo Fenicio; Ia cui espansione ehbe confini geografici altrettanto · tanto piu e vero per gli Ebrei che, come
si sa, non so'lo non concepirono mai in
vasti di quell a degli Arabi, rna· essen do di
modo originale _queste arti, rna quando
diversa natura, cioe, come si sa, ne relicostruirono, mille anni avanti Cristo, il
giosa nc guerriera ne rivolta. ad occupare
temp.io di Gerusalemme, . dovettero ricorterre, rna solo a stabilire commerci sui
rere, anche per Ia parte tecnica, al conterritorio d'altri popoii, non lascio tracce
corso degli artigiani fenici. I Fenici, innell' architett:ura: Gli edifizii che essi cofatti, pur non essendo artisti, .avevano gia
struirono per necessita rituali e pratiche,
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p_rgnta se non quel~a della sua commerciabilita, . domiriava essa sola tutti
mercati.

***

Un lato maqqiore del sarcofago
di Amatunta.

avuto opportunitil di ~iventare buoni
tecnici, dimorando gia da molti secoli nelle )oro citta in un jmnto obbligato di
'sc~mbi tra Ia civilta cretese e Ia civilta
egiziana; gli Ebrei solo ~a poco tempo
avevano lasciato Ia vita nomade e presa
l'abitudine a•J!Ja 'vita delle citta. Le quaJita
artigianali che anch'essi avrebber~ potuto
sviluppare, cioe com'e prop·r io del carattere semitico, di manifattura e non d'arte,
non avevano ancora avuto modo di svolgersi.
.
Su questo, dunque, nessuna difficolta:
non esiste e non e mai esistita un'arte plastica semitica ne un'arte plastica ebraica;
ma c'e, e c'e sempre stata, nei popo'li di
razza orientale e di lingua seniitica, cioe
·negli Arabi, nei Fenici, ed anche negli
Ebrei (quando si trovassero in con~izioni
. favorevoli) una viva tendenza per Ia tecni.
ca e per Ia manifattura. Tanto e vero che,
durante il medioevo, gli Ebrei ebbero nei
)oro ghetti un artigianato proprio, che COstruiva oggetti non solo per se, rna anche
per metterli in commercio.
Quando i popoli vicini, naturalmente
predisposti all'arte, conservavano ognuno
Ia propria fisionomia, sviluppando una civilta propria, ed avendone piena coscienza, allora questo artigianato dei · Semiti
.era riservato solo al consumo interno;
quando Ia decadenza o le invasioni confondevano per qualche tempo i popoli e
cancellavano per conseguenza le arti, a)lora come surrogato di esse, poteva spargersi dappertutto questa produzione composita, il. cui carattere era appunto di non
averne alcuno.

***
Ma l'esempio maggiore di cio lo diedero i Fenici. Questa insensibilita, questa
indifferenza, questa deficienza, questo poter ridurre l'arte a meccanismo; questo
poter copiare senza impegnarsi, e senza
che 'le stesse materie trattate, •legno, rame,
argento, avorio, suggerissero, nel corso
del lavoro,, impressioni ed immagini, li
· liberassero solo per un momento, dalla
copia: questa vera e propria inferiorita
dovuta all a razza; fu da Ioro,· secondo il
·solito, trasformata in uno strumento di
guadagn,o. AI pari d~gli Ebrei, peril . g1,1a-
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dagno, av-eva:no rinunziatc). fino da principio anche alia liberta; mquantoc~e la
soggezione allo straniero, togliendoli da
ogni preoccupazione politica, avrebbe
dato 1oro il modo di stendere tranquiliamell'l:e, in tutto il Medite;rraneo Ia rete dei
traffici. Fin da principio, gia sudditi
dell'Egitto, intuirono inoltr~ I' opportunita
di - sfruttare a proprio v:antaggio eio che
stava allora accadendo. Si abbatteva in
quel tempo ~ulla Grecia l'ondata dell'invasione dorica. Ne derivava un grande
spostamento di popoli. Cad.eva anzitutto
Ia civiltil cretese-micenea; le popolazioni che l'avevano creata, si riversavano
spaventate sulle coste dell' Asia min ore;
l'Egeo piombava definitivamente nella
harbarie.
11 commercio . miceneo aveva diffuso
l'iute micenea, che aveva una sua fisionomia ben defi.nita, dipendente daU'ambiente nel quale era sorta. I Fenici, invece,
non _avevano alcuna arte; erano anzi;· come Semiti, poco inclini all'arte. Ma essi
non si sco~aggiarono. Cornpren~endo l'op.poitunita unica, che loro si offriva, di assumersi di colpo, essi soli, Ia continuazione del commercio egeo, e veden~o d'altra
parte Ia necessita di sostituire da parte
loro la produzione di coppe, di vasi,, di ·
bronzi, di !egni, di avorii, che aveva reso
famosi i !oro predecessori, ricorsero, privi
d'altra parte di talento proprio, allo stesso espediente che era fino allora ·giovato
Ioro per uso proprio: si servirono promis,;uamente dei modelli presi dall'arte dei
popoli vicini.
. · E' evidente che un'arte cosi ibrida, e
cosi priva di intrinseco valore, pote essere diffusa per qualche secolo, ed avere
foituna, perche a causa del declino di
· tutte civilta mediterranee, cioe, oltre all'egea, dell'egiziana, dell'assira, dell'ittica,
· avvenuto nel medesimo punto, e deHa
temporanea conf usione delle razze, nessuna fresca energia d'un popolo portato
ull'arte 'pote per ·un certo periodo sorgere
~ affermarsi. Cio che avvenne in realta
f:'olo due o tre secoli dopo. lntanto questa
produzione fal&a, creata solo per il gua. dagno, e non avente de] carattere del popolo che Ia diffondeva nessun'altra tm-

Dal decimo aLsettimo secolo av. Cristo
questa eri su per giu 1a rete. del commercio fenicio: oltre Cipro ed i suo·i _cinque
scali, in Oriente le basi. di Rodi, Creta.
le Sporadi, ie Ci!::lad1; in Occidente, da
una parte la linea Gozzo, Mal!a, Pantelleria, Biserta; dall'altra, ha !'Africa e
·.·Ia Sardegna e la Sicilia uit trian'golg i cui.
vertici erano Cartagine, Cagliari, e l'isol~tta di Mozia, posta tra Mazzara e Trapani. Piu ad Occidente ancora, l'isola di

Jsviza tra le Baleari e Cadice VICliiO a
Gibilterra.
In tutti questi scali trasportavano
prodotti della I oro .arte industriale; e
quando, tra l'o!tavo e i] settimo secolo,
l'Etruria e il Laiio, per effetto delia vita
agricola che vi stava . sorgendo, giunli
ad una grande prosperitil, divennero un
approdo ricercato dai mercanti, anche in
queste regioni apparve gran copia delle
manifatture dei Fenici. Oltre alle uova
di struzzo dipinte, ·ai vasetti per unguento.
alle collane di vetro, agli amuleti egiziani
a scarabeo, vi portarono .esempi della lo·
ro arte eclettica, come le tavolette d'avorio a intagli che i )oro artigiani copiavallo da modelli ittici, egi1:iani, ed assiri.
simili a· quella che gli artisti di Tiro avcvano fatte per il tempio di Salomone; e
soprattutto le gratidi . coppe d'argenlo r
d'argento dorato, una delle quali s'e tro·
vata a Palestrina ed e esposta oggi a
Homa nel Museo. Preistorico ed Etnogra·
fico.

Questa, .tuti:a ornata. di figu~e · a sbal~ece; e mQltissurJO ·: m!turalllJente a modo
}Qro.
·
zo, si. compone di tre stili diversi.
serSe ne occupano nel modo· .classico dei
pente che ne ·cinge l'orlo, -dal corpo a
sottili squame, dalla testa che tocca Ia
Semiti : ripetendo meccanicamente o comcoda, e un motivo consueto nell'arte egi- · . binando tra loio le f~rme giil create da~iana, e ha significato di scongiuro: Pure
gli altri ·p opoli; e cercando . d(utilizzarle
egiziana, nell'atteggiamento e nel disegno,
in un genere ·decorativo, leggero, supere Ia scena ra:ppresentata nel tondo centra- ficialmente brillante, e pereio tale da· pole ; un re che trafigge il nemico colla Ianter essere diffuso e collocato presso diversi popoli.
cia; mentre Ia figuraziol\e di cavalli e di
uccelli; .che si svolge nel primo anello, e
Questa e Ia prima qualita dell'arte
ternazionale, che oggi es:iste, . ed e stata
dell'.a rte greca aTcaica. II fatto ·poi che
creata da loro. · Un'arte uno dei cui piu
viene narrato enl:ro il se<;ondo anello
evidenti esempi e dato dalla pittura: in
cioe d'un re che sui suo . carro da guerra
e all'omhra del suo parasole esce di Citta ·. cui la promiscuita delle fonti, francesi,
per la caccia al cervo, ··e dopo averlo uctedesche, italiane del Rinascimento, pomciso e sacrificato e assa:lito da una fiera
peiane, romane, romano-egizl.ane, biza'Ile anche di questa riesce vincitore, appar-. .tiDe, non puo dare altra indicazione se
tiene poi per il concetto e per il modo
non quella del popolo che l'ha voluta: i
com'e rappresentato, interamente all'arte
moderni ebrei. Forse non tutti sanno che
a~sira. Tre motivi, dunque, indipendenti
Ia moda ·p~mpeiana e romano-egiziana, in
J ' u~o dall'altro, e copiati cosi come si trovoga in questi anni nel nostro paese privano, da. opere d'arte diverse.
ma. di esservi lanciate nel 1935 dall'ultiQue5to e uno degli esempi piu noti ;
ma Quadriennale, Io fu dagli ebrei intertm alti:o sono i piatti trovati a Creta, in
nazionali di Parigi, che Ia imposero a noi
una caverna del Monte Ida. Inoltre vi e
mediante una inostra, e mediante llD inteun' abbondMte statu aria; f requente a Ci ·
ro numero della rivista « Form~s », Ottobre 1933.
pro, che rispecchia successivamente, modelli egiziani, modelli assiri, modelli greLa mostra fu tenuta a Parigi dal 9 al
ci arcaici, ed infine, quando il ptedomi31 Dicembre 1933 nella Galleria Jacques
nio della civilta. greca nel Mediterraneo
Bonjeau sotto il patronato diM. DeMondiviene indiscusso, modelli della scultura
zie, ministro dell'Educazione nazionale e
classica greca. I grandi sarcofagi di pietra
di M. De Jouvenel, organizzata dal Conte
a testa· d'uomo, meta gieci ·e meta egiEmmanuele Sarmiento (immancabile in
ziani, trovati alia Cannita presso Paler·
tutte le manifestazioni futuristiche, avan-.
mo, e Je monete .defle citta puniche delguardistiche, novecentistiche etc., di artil'isola, ispirate aile zecche greche, . dimosti italiani a Parigi), e presentata dal critico d'arte ebreo Waldemar George.
strano anch'esse questo costante carattere.
*** .
Cosi per tante . altre. Parigi, come si
Ora .ci si dice : non esiste una pittura e
sa, e oggi cio che era Cipro al tempo dei
un'architettura ebraica. D'accordo: in . Fenici: il centro d! diffusioQ.e dell'arte
quanto gli Ebrei, ~sendo imch'essi Semieclettica internazionale. AHa quale, come
li. non hanno mai avuto genio per le arti
si sa, si accompagna anche i'altro genere
plastiche. Ma cio non significa che, come
che non e neppure eclettico, I'Espressionismo: il quale ha scopi, piu che comci si vorrebbe far credere, essi non si occupino affatto d'arte; Se ne occlipano, in-. merciali, di disgregazione sociale, e mani-
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Statua cipriota da Athienau.

festa, in forma- pura; il genio distruttivo
·degli Ebrei.
Nell'arcbitettura, il primo stadio, quello dell 'eclettismo, e stato gia interamente
oltrepassato. E' dimenticato da un pezzo ·
l'uso, anche esso ebraico, di copiare indifferentemente gli stili dei piu diversi tempi e dei piu diversi paesi, di passare cioe
di colpo dal gotico al barocco o dal moresco al cinese. Oggi siamo del tutto nella
seconda fase, Ia fase distruttiva, che e
quell a del razionale ; il quale ha pure
commercialmente il vantaggio di assoggettare del tutto l'edilizia alia grande
industria.
- Ma Ia reazione e Ia purificazione sono
gia chiaramente in atto. II risveglio razziale e nazionale ·porta to dal Fascismo·
deve avere necessariamente i suoi effetti
anche stille arti figurative.
.S(irooiaqo antropoide. qrecizzante.
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UBI Al

Caricatura di Daumier suqli ebrei nella Russia zarista.

JRe
Luigi XVI fu benevolo, condiscendente ve.rso · Ia razza
gi:udaica tanto che nel 1788 avev.a riunita una commissione
sotto Ia presidenza di Malesherbes, perche studiasse il modo di
migliorare le sorti della popolazione ebraica di Francia. Male
ne fu ricompensato! Uno dei principali fautori della sua perdita fu il giudeo Marat ed ugualmente d-.. :.al razza fu Ia consorteria, che organizzo gli ecciclii di una buona parte della
aristocrazia francese, duranie Ia rivoluzione. Scrive il Drumont, nella sua France juive (ed. 1886), che ai suoi tempi,
non ancora era spento l'odio delle orde giudaiche contro il Re
e ancora a quell;epoca, a quasi centQ anni di distanz.a dall'fnizio della rivoluzione ~ella Nation di Dreyfus e nella Lanter.ne di Mayer, si leggevano brutali invettive contro di Lui,
come se ancora Ia di lui memoria nippresentasse un ostacolo
ai piani di egemonia ebraica in Europa. Gli ebrei avevano ricevuto in Francia l'emancipazione, ovvero Ia parificazione agli
altri cittadini, mediante giuramento, il 23 settembre 1791.
Questa era stata una grande vittoria, perche li aveva posti in
grado di agire con Ia massima « licenza ». Mediante . il furto
della « garde meuble », furto politico del tesoro di Francia,
valutato intorno ai trenta milioni -di franchi, legarono al proprio carro Danton e Dumouriez ·.
Tale furto forni i primi capitali al ceto ebraico di Parigi e
offri Ia possibilitit cosi di raggiungere due finalita: quell a di
ricomprare per pochi soldi i tesori rapinati aile chiese, ai monasteri, ai castelli degli emigrati ed iniziarvi sopra lucrosi
traffici; quella; d'altra parte, di asservire uomini di governo
di primo piano aile sorti del ceto ebraico. II secolo XIX segno
l'inaugurazione del sistema giudaico: se il numero degli ebrei
in ciascun paese d'Europa fosse stato insuffi.ciente ad occupare tutti i posti di comando (ne potendoli per prudenza apertamente ricoprirli tutti) i giudei, avrebbero ·cercato e . trovato
un certo numero di .fifoebraici (massoni o no), che per interesse, ne avrebbero secondati gli scopi prossimi e remoti, fiancheggiato l'attivita: possibilmente questi « paria » appartenenti ·
a partiti politici differenti, perche, prevalendo un partito politico, gli appartenenti a quest'ultimo fossero pronti a gettare
l'ancora di salvataggio al ceto ebraico, costituendo cosi una
alternativa, un'altalena, di cui il centro, l'asse di sostegno, do·
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vesse essere prevalentemente di . legno
ebniico. Napoleone, che gli ebrei cercaron 0
di ·dimostrar uscit~ dal loro ceppo, dando
a credere ~ssere discendente di famiglia
profuga semitica, troppo tardi si acc,orse
die essi conducevano un duplice giuoco,
cerco di domiparne ;J'invadenza, rna non vi
riusci: egli era troppo distolto dalle· sue
impr,es.e guerrescbe, per occuparsi a fondo
di u'n problema, che col tempo sarebbe divenuto di vi tale .importanza per !'Europa.
La . storia degli lsraeliti nel secolo XIX
e caratterizzata in Francia e altrove da due
movimenti, o meglio due· pi.a ni di azione,
l'uno diretto contro .Ja Chiesa Cattolica nel
campo spirituale e tempora'le, l'a.Jtro ·contro Ia ricchezza dei cattolici. La stampa
giud~ca inventa le p~ii verg0 gnose · men zogne contro il f'apato e facendo base di
argomentazione episodi ed. esempi, che non
erano che eccezioni, giunse a gettare il discredito su ogui · verbo che partisse dalla Cattedra di Pietro.
accusando essere sempre determinato da motivi e ·f inalita lemporali, anziche spirituali.
In Francia, mentre il Rothschild e i suoi accoliti con
un<~ larga corruzione delle sfere governative, si accaparravano
le sorgenti della ricchezza francese, prelevando _d alle tasche
dei risparmiatori circa tre miliardi di franchi , Eugenio Sue
col suo libro Le /uif errant, tradotto in diverse lingue, avvelenava in basso le turbe di odio contro il CattQlicesimo e getlava Ia semenza, che doveva fruttare lo scioglimento e Ia cacciata delle associazioni religiose. lnutilmente Vittor Hugo, il
grande bardo della gente gallica, cercava reagire contro questa scalata e chiamav.a ·« immondo » tutto cio che era giudaico
ed aveva sapor di giudeo e Ia popolazione di Parigi batteva
freneticamente le mani allorche nella tragedia Maria Tudor
Tabianix De Ia Fosse diceva a Gilbert Lockroy: « Sono tutti
co.si i giudei, Ia menzogna e il ladrocinio sono tutta la loro
vita». Milleottocento settanta! Per la Francia l'ora della sconfitta: ricordano gli storici l'entrata delle truppe germaniche in
Parigi: prima veniva il fior della gente tedesca con a capo .j]
Re Guglielmo Federigo, dietro una stran,a comitiva dai grandi
turbanti, dai lunghi mantelli, dalle lunghe barbe all'orientale.
Gli ebrei di gettavano sulla Francia, preda facile dietro le armi
· del vincitore, aile cui sp.alle avevano per i rifornimenti in ogni
guisa specul.ato. Uamini della tempra di Mussolini e di. Hit:er
hanno cercato di r1solvere il problema. In ltalia, fra le altre
prescrizioni . notevole e quella relativa alia' 1imitazione del h
proprieta terriera (50 ettari) e quella relativa alia conduzion e
di industrie, ove trovano impiego piu di oento operai. Tali disposizioni avranno .un regolamento integrativo. Dovra essere censito, ad evitare l'elusione della Iegge, il capitale giudaico azionario specie per quello che rigmirda le industrie .di interesse
pubblico (molitoria, alimentari di largo consumo). Prima C!i
essere depositato per le votazioni nelle assemblee ordinarie il
capitale azionario delle anonime dovrebbe passare attra·
verso una ricognizione, in modo da poter misurare Ia parte·
cipazione giudaica alia vita delle societit anonime. Non
dimentichiamo che.· i piu r81J>idi ~rricchimenti sono stati
dai giudei effettuati nell'ultimo cinquantennio, non piu,

UM IBI PA TRIA
attraverso Ia classica usura
vora.x, attivita preferita per
!oro consuetudine millenaria,
rna sono stati compiuti, attraverso le societa anonime e i
gi1;ochi bors,istici d e I I e
azioni.
Chi faccia una peregrina
indagine nel mondo delle
anonime, si accorgera come
esse nella maggior parte siano in mano di giudei o filogiudei e come tali in molti
casi ne siano gli amministratori e consiglieri delegati. Ta·le processo di scalata di sol ito
passa attraverso tre momenti.
Nel primo i promotori dell'impresa, quasi sempre filogiudei, lanciano ·le azioni e
guadagnano. Niente di male:
e Ia fase di ~scesa deil'industria, le azioni saranno quotate al di sopra del capitale
nominale! Un giusto premio
deve esser dato a quei cor:.tggiosi, che rischiando. hanno
Ebrei
palestinesi
fondato un nucleo di lavoro
e di produzione; secondo
momento: ir capitale giudaico emigra dall'impresa, le azioni
passano in mano di comitive non ebraiche ed a un certo momento si diffondono notizie allarmistiche, qualche ingranaggio
amministrativo o tecnico non funziona, le azioni cadono al di
sotto del capitale nominal e. Terzo momento: le azioni contiJlllando nella !oro discesa hanno toccato un livello al di sotto del
Ioro reale val ore ( quello corrispond.ente a.Jl'efficienza economica
dell'industria), i giudei danno Ia scalata alia anonima, acquislano Ia prevJllenza nel consiglio di amministrazione ne discacciano elementi estranei, distribuiscono cariche ed impieghi altamente lucrativi ai parenti ed in mancanza ad ebrei e filoebrei.
I minori azionisti, quasi sempre non giudei, vengono depauperati nella distribuzione di dividendi di tali margini, che vengono
viceversa r.ipartiti saggiamenle fra i compo.nenti Ia comitiva
giudaica. Cosi .a ttraverso manovre di valorizzazione e svalorizzazione delle azioni, aumenti e . riduzioni del capitale azionario, non attraverso l'onesto risparmio, si impadroniscono
delle industrie pili importanti, e queste conservano mediante
due mezzi: primo, le cariche sociali in mano ad ebrei o filo ebrei, secondo, le compiacenze degli agenti di borsa giudei ( ulLimamente saggiamente allontanati), pronti ad aiutare in caso
di bisogno con Ia !oro azione ed esperienza borsistica. Ma lo
slato totalitario viene cosi duplicemente offeso e menomato da
una tale situazione. Lo e, in primo luogo, nella gran massa
dei piccoli azionisti, cittadini inermi di fronte a tale plutocratica co&!izio·n e; .)o e, in Secondo )uogo, da) pun to di vista
fi scale. La Iegge 5 ottobre 1936, n. 1744 . ha istituito una im posta straordinaria progressiva sui dividendi delle soc ieta comm~>r~ iali e industriali eccedenti una determinata misura, il
(i %. Comprendiamo che una p~rte degli utili venga mandato
a riserva - si ottempera un principio di conservazione va )p.
Per guadagnare.
ogni mestiere e buono

vole anche per le ··societa
anonime - ; concediamo logicamente, che •le cariqhe distribuite ad arnmm1stratori
ed impiegati debbono essere
rimunerate e che corrispondano numericamente aile esigenze effettive dell'impresa;
non troviamo giusto che esse,
per far comodo a) ceto ebraico, vengano · eccessivamente
remunerate. A questo punto
puo intervenire lo Stato .. a
censire il capitale giud~co
azionario, a vigilare nelle
anonime con propri commissari (accuratamente scelti).
ad impedire che esso domini
•Ia grande industria e danneggi gli interessi fiscali propri
dello Stato, nonche gli interessi dei piccoli azionisti . Lo
Stato cosi operando non fa
che attuare Ia dichiaraz\one
IX della Carta del Lavoro
sotto Ia specie de l controllo.
GIUSEPPE FORTEGUERRI

Ragazzi Batonga, mangialori
di canna da zucchero.

I
](1 dedinare dello storicismo ~cceleratosi ai
giorni nostri nel pensiero filosofico e da questo rifh}~ndo nel pensiero scientifico ha
dato luog6 ad un jnomentaneo arresto ,dell' etnologia storica di fronte ai progressi dell'etnologia funzionale. L' etnologia funzionale - come ha detto recentemente I' Accademico Pettazzoni al Convegno Volta
per I' Africa - si risolve di fatto in primo
luogo in una etnologia degli incontri culturali, ossia di quel gioco complessivo di
azioni e reazioni fra le civilta primitive
indigene e la sovrapposta civilta europea
che, studiato sul vivo, consente di cogliere
nella sua piena concreta realta l'andamento del processo culturale. Con cio I' etnologia funzionale entra nel vivo . dei problemi della colonizzazione, si applica a
tutti gli aspetti pratici e politici della vita
coloniale, non e piu soltanto scienza teoretica, rna accentua il suo carattere di scienza applicata. L'etnologo militante s'incontra
cosl ad ogni passo con il funzionario co~
Ioniale.
Ma in pratica, che ne sa di etnologia
funzionale, l'impiegatuccio, il piccolo commerci:mte, l'ufficiale di complemento che.
a! termine della ·campagna militare vier.e
mandato, durante il primo periodo di as-
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sestamento amministrativo, ad istituire e
reggere una Residenza lontana dal capoluogo di Governo?
Molti immaginano che il problema coloniale sia semplice e che lo si possa. risolvere a colpi di capitali e di ingegneri
e piu d'uno parlando del materiale' umano
indigeno o nazionale lascia intendere che
l'uomo in . colonia e soltanto e deve essere
considerato soltanto animale_-macchina. II
problema coloniale invece da qualunque
lato lo si affronti e anzitutto un problema
umano.
Conoscere i paesi· e Ie Ioro risorse materia:li ·e bene ; conoscere gli abitanti, il
loro genere di vita, le loro abitudini di
ogni giorno e indispensabile addirittura.
Indispensabile per conservare ed accrescere di 'fronte all'indigeno il prestigio del
bianco e quindi per poter governare.
II bianco che s'insedia ·comunque in coIonia senza conoscere il genere di vita e
Ia mentalita degli indigeni con i qual(
deve necessariamente t'rattare qualunque
siano It.! sue funzioni e i suoi compiti, corre
risc:1io, quando non abbia particolari doti
di osserva~ione e di comprensione, di incorrere in errori tali per cui la sua po·
sizione e il suo stesso prestigio posso-

· no essere irrimediabilmente compromessi.
II prirno contatto fra le due civilta puo
risolversi in un primo momentaneo danno
·per quella superiore in quanto Ie difficolta
della colonizzazione possono apparire in·
sormontabili per un' errata valutazione della
mentalita indigena e talora una _conse.guente errata politica puo condurre a rivolte e a lunghe dispendiose operazioni
di poliz_ia coloniale. La storia coloniale offee piu di un esempio probatorio in proposito, anche la storia i:ecente.

***

Senza arrivar.e a questi estremi sta di
fatto che il bianco appunto perche sconosce del tutto la mentalita dell'indigeno (e
molte volte per un'errata valutazione del
concerto di superiorita della propria razza
non si preoccupa affatto di conoscerla)
·oscilla, nel comportarsi nei riguardi dei
sudditi tra gli opposti j>oli .di un' eccessiva
quanto inutile e pericolosa brutalita ed
un'ec~~siva ed altrettanto pericolosa familiarita.
·
L' orgoglio della propria superiorita esa·
spera,to da un'educazione che ha per. base
il fa_moso motto secondo il quale i negri
cominciano subito a sud della Manica, fa
degli inglesi discesi in colonia gli esempi

tipici del prima ciso. I francesi, la cui
meo.talita .e sempr-e <JOOlla <he ba <<<:ato
l'uomo assoluto munito di attributi e di
diritti, pecca esemplarmente dell' eccesso
opposto .
. La via di ·mezzo e il programma e, in .
generate, Ia pratica degli italiani. Aiutato
da un profondo istinto di osservazione,
da un generate buon senso e soprattutto
da un innato senso di equilibria. - quell' equilibria per cui Ia Chiesa, oltre che
per ragioni storiche, sceglie i Pontefici fra
gli italiani ~ l'italiano medio sa generalmente comportarsi nei riguardi degli indigeni. Cio non signitica che noi siamo senza
difetti.
In modo particolare anche noi troppo
poco conosci~o - nella massa - mentalita, abitudini, costumi delle varie popo·
lazioni dell'Impero. Gli studiosi e gli studi
in materia sono molti, rna riservati ad una
stretta cerchia e scarsamente accessibili.
Puo accadere che il singolo s"ottovaluti Ia
intelligenza e Ia capacita di comprensiooe
dell'indigeno, come pure che creda di trat·
tarlo secondo giustizia, ma secondo Ia no.
stra giustizia.
11 . concetto che 1' abissioo in genere ha
della giustizia e UD Concetto primitivo .
sui quale ~1 cristianesimo, .anche per i
copti, non ha per nulla influito. Chi ha
commesso una .mancanza sa che deve essere punito, vuole essere _punito. U perdono non verra mai considerato da lui
come un atto di geoerosit3., ma di debolezza da parte di chi Io concede. E Ia
puniziooe deve essere quella prevista dal1a
tradizione. II bianco c.be sa ammioistrare
Ia giustizia secondo i !oro concetti e altamente stimato ed amato~ 11 bianco che indulge o che punist:e fuor di .luogo puo
essere temuto, rna ' non rispettato. E i1 rispetto e Ia base del prestigio. L'indigeno
che e trattato, secondo il suo modo di ve~
dere secondo giustizia, dice al bianco,
Residente o padrone : « Tu stare mio padre ». N aturalmente, poiche altra caratteristica dell' abissino, specie del tigrino e
dell'amhara, e Ia· ·tinzrone (c'e in questa
foro norma di vita alcuoche del biblico
« prudente come il serpente » che ricorda
ancor piu delle caratteristiche somatiche

1' origine · in parte semitica) puo accadere
<he l.a [-case venga 4ett.a per~
Quell'adulazione puo servire. Dopo . il
chiodo. della giustizia altra caratteristica
abissioa e r :amore del guadagn~ e qua-lunque cosa faccia egli non Ia fa mai di· .
sinteressatamente. ( Ancora un iato in comune con gli ebrei). Egli quindi e ~pace
di sopportare anche un'ingiustizia se ha
da raggiungere un determinato fine. Cio
non signitica che apprezzi e stimi il bianco
che l'ha commessa volontariamente o involontariamente. Per quanto Ia sua mentalita individualistica lo porti a distinguere
uomo da uomo e ad avere rispetto per il
singolo tuttavia senza risalire aile responsabilita individuali a:ccomuna molto spesso
nel giudizio, buono o cattivo, Ia massa
e dice « ltaliani fare bene questo, fare
·•
male · quest' altro ».
Ecco quindi perche anche l'iodividuo
che non ha responsabilita di comando
deve nell'Impero stare molto attento al
modo di comportarsi nei riguardi degli
indigeni. Perche II prestigio che egli acquista 0 perde e acquistato 0 perduto per
gli .italiani in . genere.

***

Gli esempi che si son fatti qui sopra
sono esempi c;omuni e riguardano quelle
caratteristiche dominanti delle popolazioni
che abitano le terre dell'Impero neUe quali
ma_ggior numero di italiani e finora affiuito.
Ma con queste e appunto piu difficile teattare e piu facile sbaglia.re proprio perche
il !oro livello di civilta e superiore e
quindi piu complicata Ia !oro mentalita di
quella che non sia Ia mentalita .della popolazione di Magi le cui donne hanno
tuttora le labbra ridotte a forma di piattello.
Ma quello su cui si voleva attirare l'attenzione - senza scendere ora
lunghe
esempliticazioni - e Ia necessita di una
maggiore e piu profonda conoscenza da
parte di c~loro che sono diretti in colonia,
della mentalita, delle abitudioi, dei costumi indigeni. Etnologia funzionale, si
diceV-a prima. Perche'}Oesta conoscenza e
necessaria, indispe_psabile aozi ad affermare
e mantenere il prestigio della nostra razza
dl fronte ai sudditi.
-- -- --
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gli uni agli altri, toglie1i.do e J'erseguita,ndo. la singolarita, e distribuendo i lurn.l e le qualita buo~e
non accresce }a massa, rna la sparte, Sl cbe r.idotta
ip":Riccole porzioni fa piccoli effetti). Quindi 1'ava,rizi~,')a lussuria e l'igiu1via, e da quest~ la barba:
rie the :vien dopo l'eccesso deU'incivilimento. E
_ perc non c' e.dnbbio che i progressi_della ragione e
lo spegnimento delle illusion). ·prod1,1cono la barbarie, e UJ?. popolo oltremod.o jlh~.minato non di·venta mica civilissimo, 'come sogriano i .filosofi. del
nostro tempo, la Stael' ecc. rna bar bat~; ·al che aoi
c'inca.mminiamo a gran pass.i e qua-si siamq arrj·vati. La pili grin nemica delle ba.t:barje non e la
_ ragione rna la natura: ( segalt~ perc a d >ver-e) essa
d sommirustra' Je iJJusionL ch~ 'I.Ua'hdo SOnO nel
loro punta fanno un popolo veram~ te civile, e.
certo nessuno chiamera
barbari t. romani
combat.
tenti i cartaginesi rie i g.teci aile Termopile, quant'lillque quel tempo.fosse pieno ai rudentissime fllu sioni, e pochissimo fi.l0sonf9 p,resso -ambedue i po.._p6li. Le illusioni sono ill natura,,inerenti al sistema
del mondo,' tolt~ via affattb¥o quasi a(fatto, l'uomo
e·snaturato; ogni popolo .snamr,ato ~ - barHaro, no~
pote11d0 piu co:rrere Je COSe C01De vuole. il sistema .
· del mondo. La ragione e un lum.e; la Natura"-Vllol
ess~re illuminata . dalla ragione. non incendiata.
Come io dico accadd_e appresso i G eci e i Romani :
al tempo di ~Longino gia erano- quasi.- ba.tbari, ~p
pure nob c: era stata nessuna ir.ruzione ' straoieta.
dalla ter.~;a stessa loro nacque la arbarie, i:la qu~IJ e
civilissime terre, '_eerm~ la ei~i<lta era eccess.lva.
"' .

.
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RAZZA E CATTOl~CES~MO
Abbiamo ricevuto i1 seguente scritto e
!o pubblichiamo, ,dividendolo in paragrali,
seco_n.d o gli argomen,ti, i quali rispond~no
aile questioni che abbiamo trattato, e che
dobbiamo ' trattare, riguardo · a! cattolicesirno.

Gli ultimi numeri della vostra Rivista mi
hanno particolarmente interessato. C'e state una evoluzione, per cos! dire, dai primi
num eri; da una trattazione dal punto di vista biologico, piu simile al razzisrno tedesco, ad una concezione piu vasta, nostra.
pe r cui ;:azzismo non pres cinde dai concetti di nazione e di popolo, rna li supera; e
si fonda anche sui valori spirituali che accompagnano i caratteri biologici della nostra razza.
Da una concezion~ e trattazione che risch ia va di cadere nel rnaterialismo, si e passol i ad un'altra _piu nob_ile e rispondente a!
nos tro s pirito . II dissidio, sorto col razzismo,
Ira State e Chiesa, rimane tuttavia. E' innegabile che tale dissidio esista; esse non
e perc cos! profondo e sostanziale come talu!li vorrebbero !arlo apparire; esse e causate dalla diffidenza reciproca che e sempre esislita Ira State e Chiesa - o meglio,
t.:so i termini estremi, Ira preti e patrio!ti,
che vedono .gli uni negli altri un intralcio
al!a !oro opera, una restrizione, e taluni anche una negazione della !oro idealita.
Parlavo di cio, giorni or sono, con un
sacerdote e !anti, purtroppo, come lui
ce ne s ono; antirazzisti per partite preso. ( Tra due anni, nii diceva, i preti in Italia s taran peggio -che in Germania ». E '
qu es to i1 gran dubbio, il grande timore: di
vederci scivolare a poco a poco nell'anticattolicesirno tedesco.
E non sanno, perche non leggono Ia vcstra , Ia nostra rivista- secondo I'« Osservalore Romano », essa insulterebbe, e questo
il se nse delle parole del giomale, al sentimenlo religiose del popolo ilciliano, e ai -valori tradizionali della nostra civilta - non
SOnn~ che i] '"TlOStro -Tazzismo e impostato
su ba s i ·assolutarnente diverse, italiane e
percio piu larghe e anche piu solide.
Fru tto espressione ~ sintesi della nostra
coscienza, del nostro genic di Iatini, di Romani, di cattolici. Credono che il razzismo,
il nos tro razzismo, si rifaccia a Lutero; e
nor, si accorgono che attinge le fonti di
quella civilta che ebbe in Roma Ia sua origine, e nel Rinascimento il suo splendore.
II razzismo italiano ha per motto un verso di Dante e ha l'impronta del nostro genic universale. E' un ritomo alia civilta, alia
nostra civilta, Romana, universale e cioe
cattolica.

1~e-~ -~
Una volta concepito e trattato il · razzismo entre limiti e con fini nostri, - Italiani, Romani - e chiaro che ogni opposizione e anche ogni sospetto da parte della Chiesa, nor. ha ragioni d 'essere.
·
Perche « Ia tradizione latina ~ imperiaie
di Rorna e rappresentata dal Cattolicesimo ».
Se un dlssidio esiste e evidentemente originate da incornprensioni.
Sta alia vostra rivista « chiarire >. Alla
vostra rivista, che, essendo il prime e l'unico giornale · razzista dovrebbe avere un carattere ufficiale (se e vero che Impero, Razza, Autarchia, sono i tre capisaldi della politica inte_ma del Regime).
Ma non basta trattare un argomento di
tale irnportanza nell 'ultima ·pagina del questionario.
Dite forte e chiaro Ia vostra parola. « L'unilu religiosa - ha detto il Duce - e una
delle grandi forze di un popolo. Compromelterla, o anche soltanlo incrinarla, e comme1tere un deli !to di lesa nazione ».
Ora, anche recentemente, il Santo Padre
ha larnentato J'esistenza di un contrasto tra
Partite e A. C . e ha denunciate Ia violazione (non ha usato veramente ques lo !ermine) del concordato.
Perche dunque non s 'incrini e, peggio,
non s i comprometta l'unita religiosa del popolo Italiano; perche non possano « far buena caccia » .i nemici della Chiesa e d el. !'IIalia e necessaria, e dovrebbe esser ' .facile, per fine · ad uno state di cose che turba Ia coscienza degli Italiani e nuoce all'Italia.
Io credo che stia a voi tratlare a Iondo
j ] problema e proporre Ia soluzione. Del reslo, Ia soluzione, non c'e bisogno di cercaria. Basta volerla.
Per quanto riguarda il contrasto Ira Parlito e A. C., che non e generale e ~on esi-_
ste per deliberata volonta, io credo che non
basti limitarsi aile dichiarazioni platoniche.
Non si puc negare l'irnportanza e non si
possono misconoscere le necessita deii 'A. C.
Ma se Partite e A. C . continueranno a vic
-vere ignorandosi, di fatto, reciprocamente;
facendo ·opera separata; saranno inevilabili gli intralci dell'uno all'opera dell'altra
(e cio che piu spesso accade) ·e quindi gli
attriti.
Perche non attuare una cooperazione
amichevole, e_ vorrei dire piu che amichevole, sl che una organizzazione integri l'altra senza costringere molti, troppi Italiani,
a ,scegliere talvolta Ira i !oro doveri di cattolici o di fascisti? Perche non disperdere
definitivarnente quella diffidenza reciproca
ch'e causa prima del dissidio attuale?
Scrivo questo a voi perche cio rientra nel
quadro di una piu ampia e necessaria in-

tesi:x Ira Chiesa e Fascisrno; il che e Jo stes~
so che razzisrrio. Una volta raggiunta · questa intesa in alto, sara facile ·cl1ia Chiesa
illuminare o far tacere quei preti antirazzisti per partite preso di cui parlavo sopra,
e a voi mettere del senno nella testa degl!
esaltati.
Quante alia pretesa « violazione > de!
concordato, poiche e chiaro che noi non poss iamo -e non dobbiamo far macchina i:ndietro, non credo che saranno quei pochi casi
all'anno (un religiose mi ha !alto il numero di dieci, in tempi normali, o diciarn a
meglio, anorrnali; in clima razzi s ta saranno
ancor meno ) a metter guerra tra Chiesa e
State.
· Tanto piu che il popolo Italiano il vero
popolo, Ia « plebe >, per quan to profondamente religiose non sente ness un issima p ieto per i « poveri ebrei del Sig. Roosevelt ».
La !rase che corre sulia bocca d el popolo
riguardo agli Ebrei e « cacciarli via ». Sintomatico.

Un altro argomento, che mi pare sia state da voi trattato insufficieniemente e !a
polemica antiborghese - e cioe antifran cese.
Ci sono ancora troppi, anche giovani, ammalati di filofrancesismo, in ltalia, che non
sentono la bellezza e Ia g iustizia d ella vostra battaglia.
Giovani che credono ancora nella fratellanza latina, e nei nostri doveri di gratitud ine pei rivoluzionari dell '89 cui dovremmo Ia nostra indipendenza. Giovani che si
chiaman fascisti e sono borghesi.
Ma non e !oro il Iorio; se in tutti ~ Jib ri
di storia modema, Ia rivoluzione francese e
l'avvenimento centrale; che ogni professore
fa imparare a memoria, con date precisiss irne (anne, mese, giorno); e con !'inevitabile esaltazione- dei diritti dell'uomo e della conquista della liberia!!; se s i celebra
Lu ig i Luzzatti e il 76 e si sorvola lo s chiaffo
di Tunisi. A parte cio, poiche Ia riforma della scuola avverra nel se.nso da voi auspicato, e ancora vivo in ltalia quello « spirito borghese, spirito cioe -di soddisfazione
e di adaltamento, tendenza allo scetticismo,
al compromesso, alla vita com oda, a l carrierisrno » di cui parlava il Duce davanti alla
II assemblea quinquennale. Queslo spirito
e nettamente in opposizione alla nostia poli-tica d 'lrnpero e d'autarchia.
Per esse e ridicolo richiamare in Patria
gi 'Italiani sparsi nel rnondo « perche prime
non verranno, che stanno rneglio dove sono,
secondo non c'e posto per !oro ».
· Per e sse e pazzesco oltreche vano parlare di naturali aspirazioni e gridare final-
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· mente i ~omi cari che : gl'!taliani han sempre tenuto nel cuore. Intendo gl'ltaliani veri.
. Sta a voi smascherare, stroncare gl'ipocriti, · i borghesi, i francesi d'Jtalia. Stroncare
~utti i nemici d'ltalia.
Battaglia in greco e « p6lernos ».
Accentuate il tono polemito della vostra
rivista. La parte polemica n 'e Ia parte pill
viva, e non vi nascondo che Massimo Lelj
e, tra i vostri collaboratori. il « mio au tore ~;
i'autore di noi giovani.
Dite Ia vostra parola in og.ni questione
che Iocca da vicino Ia nostra razza, cadrete .
qualche · volta nella politica; rna Ia vostra
rivista sara una liaccola d'lta!ianita; sara
il glomale di battaglia di noi giovani.
A noi e linora mancato un giornale che
· :;i dicesse quello che siamo stati~ quello che
s iamo, quello che vogliamo e dobbiamo essere. Che losse un arnica e un maes tro . Vor!'ernmo che Ia vostra rivista losse questa
giomale.
Studente Amaldo Corrrieri

La polemica an!iborghese e insufficientemente trattata, Arnalda .Corrieri ha ragione.
Anche un lettore di Brescia, che ha il torto
di larci conoscere soltanto le iniziali del
suo nome, sottoscrivendosi P. M., ci scrive
c:he quanta abbiamo detto riguardo alla
borghesia e solo un preambolo, anzi un
antipasto, e aggiunge:
Attendiamo dell'altro: attendiamo il pranzo succolento, a mortilicazione della borghesia nostrana che non sa - ne lo vorrebbe - disancorarsi dalla sua origine ultramontana e che per noi fascisti non e che
un esercito straniero accampato nel suolo
della nostra grande Patria Jtaliana.
Tutto il nostro plauso e l'incitamento a
riprendere il vostro dire e ad _ illuminare
molti connazionali (che sono tanti) sui modo col quale si dovrebbero strappare le
unghie alia morale bassarnente borghese;
quella morale che consente purtroppo a molii tiepidi lascisti di spargere lacrime sui
pse udo martirio ebraico.

Della borghesia Ia vecchia Jtalia conosce
il concetto rnateriale generico dei socialisti, d'una parte cioe della stessa borghesia;
rna Ia giove ntu gia considera punti piu
profondi e caratteristici di questa classe, e
vede il legame della questione borghese
::on Ia cattolica, con Ia questione dell'educazione, con Ia questione di razza, che assomma le questioni essenziali della nazione. Percio e sulla collaborazione dei gio·
vani che noi rnassimamente contiarno, per
rirnediare · alia insufficienza di cui parla
Arnalda Corrieri, e per andare oltre il semplice preambolo, come vuole il lettore di
Brescia.
Se una cosa ceria possiarno stabilire,
che Ia lormazione della borghesia
una
lase di crisi del cattolicesirno. Fino a Manzoni !'!tali a e an cora di genuina · iadice
catto~ica, sebbene abbia gia un ceto radicato nella rivoluzione lrancese. Leopardi, lo
senti che !Cx sua libra e cattolica. Egli e
cattolico e class ico: senti che questa e Ia
s ua razza. Dal Rinascimento, e per meglio
dire, da Dante a Manzoni, senti l'Jtalia
classica -e cattolica. Con Carducci, Pascali,
d'Annunzio, entriamo ·in un'altra lase. Per
quanto grandi siano questi Ire poeti, e certo
prii:na di tutto che · si tratta d'una lase minore · di quell a di Leopardi e Manzoni. In.
un certo sensa, si trattci d'una caduta, si
tratta prima di tutto d'un minor vigore poe-
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tico. Ma s0prattutto senti '_venula rneno Ia
religione . cattolica, interrotto que! tutt'uno
cattolico e classico, proprio c6sl della poes'ia, come della nazione italiana. ·
Uno studente ci scrive appunto di Carducci. Non comprendiamo perche non ab~
bia sottoscritto Ia sua lettera, e trattato a
viso scoperto, con noi e con i suoi camerati, rna egli stesso capira quanta sia spiacevole costringerci a discorrere con gli
anonimi, e si faro conoscere. Egli dunque
scrive:
Voi dite che Ia borghes ia arna Carducci .
A me non pare. Carducci non e borghese
e non e neppure giacobino. E' un grande
ingegno che ha avuto l'unico diietto di
avere poco sensa della storia nella sua giovinezza: rna il Carducci (che e tanto Italiano da rimproverare nell 'Epistolario chi
pensa e vive alla francese, e sapete anche
cio che pensava di Mornrnsen) rnaturo non
e ne borghese ne ateo: e il grandissirno
Italiano che canta Ia Chiesa di Polenta e
celebrcr il Tricolore fse e borghese Carducci e borghese anche il mio camerata di
Milano: il che a me . pare da escludersi
assolutarnente).

· ·:t; vero, abbiamo detto che Ia borghesia

ami Carducci. Carducciani sono stati !anti
professori e insegnanti, tanti letterati, che
ancora esercitano Ia critica da giornalisti;
carducciani i maestri di quasi tutta Ia borghesia .. Carducci e stato il maestro dei professori, degli avvocati, dei professionisti,
dei deputati, come oggi lo e Croce. Come
e stata 'ieri quarantottista, vittorughiana, e
tutta (( c;a ira», cosi e oggi ideista, filosofante, tutto comrnento estetico, Ia nostra
inconcussa borghesia. Ma Carducci era un.
poeta ed e difficile chiarnar borghese un
poeta. Sol che Carducci non e il nostro
poeta. Se leggi lo Zibaldone capisci che
non e Carducci. E inutile cercare altre ragioni. Leggi lo Zibaldone, e capisci che e
Leopardi il nostro poeta. Egli ti dice quello
che ci occorre, che andiamo cercando, 1'1talia che vogliamo, che siamo. Leopardi e
con noi. Del resto, Carducci e legato a que!
periodo del 1876, che fu la peggior crisi
del senso dell'Italia. Egli non ci e cosi vicino, Leopardi e invece in rtoi. Altro che
vicino. Questa e Ia forza classica della nostra poesia, questa Ia ragione che il classico e i1 solo nostro rnoderno, il vivo dell'Jtalia.
Lo stesso studente anonirno ci scrive:
Giorgio Alrnirante dice nel numero 6 che
l'estetica di B. Croce non si possa concepire in una scuola fascista e razzista. Ma
io so che l'estetica di · B. Cr_o ce deriva da
quella del Vi co e dal pensiero- lilosofico del
piu grande studioso che il Vico abbia
avuto, F. De Sanctis. Come si spiega questa contradizione (ed
una contradizione
poiche se non e Jtaliano··Vico chi e Italiano?).
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Vico lo puoi trovare in Leopardi, che lo
conobbe, e non ci si dedico. Ce Io trovi
per congenialita, e il caso di dire per forza
di -razza. Lo puoi trovare in F. M. Galanti,
in Vincenzo Cuoco (hai letto il Platone
in Jtalia?), in Cesare Balbo, in Foscolo;
lo trovi in Manzoni; rna in Croce e De
Sanctis ·no, Questi sono grandissimi studiosi di . Vico, grandissimi, rna con Vico
non ci hanna da fare che per via filosolica,
mentre Vico e tutta pazzissima fanta~ia e

lorza d'immaginazione nazionale; che e un
pleonasmo, perche l'immaginazione e non
altro che nazionale, derivando dci:lla .stessa
forza d'immaginare e concepire .propria
della lingua.
Hai ietto Ia Scienza Nuova? E allora
dimmi francamente che te ne sernbra di
cio che De Sanctis dice di Vice. Non ti
pare che Ia faccenda· sia un'altra e piu
grossa? E che te ne pare del concetto fondamentale della s!oria letteraria di De
Sanctis? Hai mai considerate, specialrnente
riguardo a! Cinquecento, , quanta il concetto sia diverse da quello di Leopardi e
perche? La storia della leitei-atura italiana
di De Sanctis . e un'opera rnernorabile. Ma
il concetto propriamente classico e nazionale della lingua e letteratura italiana
credi che ne sia stato rafforzato? Bada che
la maggior lorza della Francia e derivata
dall'aver tenuto fermi i principii propriamente !rancesi di quella lingua e letteratura. Considera che senza aver avuto · ne
Michelangelo ne Dante, Ia Fran-cia ci ha
dominate per due secoli; essa e stato i]
vero straniero in Jtalia, non !'Austria; e
cio per forza diCiarno cosi di principii Ietterari. Guarda come. s ono concepite le storie letterarie francesi, e poi considera il
concetto della storia di De Sanctis; consideralo col bisogno di cercare il principia
propriamente italiano della lingua e poesia
italiana. Non ti dico altro, se non chA tu
legga il Francesco De Sanctis di Vincenzo
Cardarelli. E un capitola del libro intitolato
« Parliamo dell'Jtalia » (Vallecchi). Legg i
questo libro. Ci troverai, riguardo a Cavour,
particolari che ti possono dispiacere. Cerca
di capire, non giudicare, di .capire anche
quello che ti puo urtare, e soprattutto ce rcavi il modo di sentire l'ltali<I. E di Vi ncenzo Cardarelli, gia che ci siamo, leggi
un altro libra, intitolato «Parole all'orecchio » (Carabba). Fra l'altro, ci troverai
uno scritto sullo Zibaldone, che ti aiutera a capire il diverso concetto ch'ebbe
De Sanctis della letteratura. E conoscerai
un grande scrittore italiano, che rni pare
tu non conosca.
Quanta a Croce, egli e il mag:gior pensatore che abbia !'Europa, diciamo il mando, e vorrei dire che chiude un'epoca, Ia
quale il destine · deli 'Itclia esige che sia
seppellita, e Ia quale restera senza voce ,
sara finita davvero, quando Croce avra
terminate !'opera sua. E il maggiore discendente di Erasmo da Rotterdam, e la
colonna dell'Europa erasmiaria, dell'uri:J.an esimo erasmiano; e maggiore di Hegel, e
tutto il suo lavoro e stato di ridurre Vico
un precursore di l-Iege!, un fondatore della
storicismo dialettico; rna questa scienza
storica e tutta dialettica del pensiero e
dell'azio::~e, mentre Vico e i1 filosofo della
· ling!-!<:! e dell'i:inmagiriazione classica, e Ia
sua stessa filosofia e tutta opera d'immaginazione, ' un epico ·urto proprio con i presagi cartesiani e giusnaturalisti di Hegel,
un urto del classico centro Ia civilizzazione ,
che doveva: snaturarci e dominarci. Anche
un poema si puo tradurre -in termini razionali, salvo a lasciar h.tori il meglio; rna
ridurre Vico a Hegel ci sembra ridurre l'ltalia alia sua perdiziorie.
Vale a dire . che non si tratta di una
contradizione di Giorgio Almirante, rna di
un errore tuo. Giorgio Almirante, che pure
ha fatto le stesse scuole tue e seguito lo
stesso indirizzo, si
salvato in tempo. Tu
invece ci sej cascato. Non per difetto di .
natura, rna per difetto d'irilormazione. E chi
·non ·c'e caseate? :t dal 1876 che i progiammi delle scuole italiane e Ia cosiddetta _cultura IavorCII:J.O per il Re di Prussia
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francese. E che dire di tutto il precedente
lavorlo ·politico, dal J.789 a! 1848? E .un.. .miracolo se esistiamo ancora. Ma esistiamo.
Vogliamo esistere. Mai 'abbiamo avuto
tanto sentimento del noslro essere. Vuol
dire che ·davvero questa nostra razzaccia
esiste. Vuol dire che · quando c'e razza, non
c'e che fare. Ma abbiamo perduto due
secoli.

Arturo Grifo di Genova ci scrive che a
proposiio di borghesia, Riforma, ebraismo,
cartesianesimo, abbiamo fatto molta confusione e siamo stati superliciali; che quanta
abbiamo detto della culture, gli sernbra
non solo erroneo o almena imprecise, rna
anche scoraggiante per chi dell'Italia ama
non solo il primate civile, rna anche Ia
capacita di creare opere di culture; che
esis ta bensi una culture antiromana, rna
che non sia questa Ia cultura, coll 'iniziale
maiuscola; e in fine, che esista un problema lilos olico della razza, che non solo
non abbiamo risolto, rna . non abbiamo
neanche esattamente posto.
Caro Grifo, si fa que! che si puc, rna
tu ti limiti a criticare, che e un compito
piuttosto poltrone. Avanti, parlaci di quella
con fusione e superlicialita, spiegaci i nos tri errori , le imprecisioni; s piegaci qual'e
Ia culture con l'iniziale maiuscola, e che
ha da vedere con Ia forza del genio nazionale; poni tu esattamente il problema della
razza, ris olvjlo; dicci almena qualche cosa
piu particolare e rneno negative. Noi siamo
qui per capire, e tu non ci aiuti. La tua
le ttera ora t'irnpegna a dire come Ia pensi.
Scrivi quaiche cosa, magari un poco alia
volta. Attendiamo.

Ecco in:vece .che cosa ci scrive un pro!essore di liceo aeronautico, chiedendoci
che non lo nominiamo:
Anch'io, che vivo nella scuola, desidero
es prime rvi il rnio plauso per Ia vostra opera veramente proficua, poiche voi oltre a
creare una cos cienza e una dignita razzi3ta, indicate a noi educatori 'Ia via per
-:ooperare con voi, donandoci in tal modo
\' intim a s oddisfazione di essere· piu completi.
Io pure, e con rammarico , ho notate giovani che rise ntono encore di quella educazione che voi chiamate borghese, ed io
a ntirornana, pero, nonostante i! mio breve
periodo di vita s colas tica, mi sorio !alto Ia
convinzione che anche per ques ti giovani ,
ch e del resto non forrnano Ia maggioranza,
':i e Ia possibilita di _Jibe=rlL da quell a
cort eccia coriacea e all'apparenza difficile
cia incidere. Soltanto e necessaria lavorare
con tatto, con amore e con passione, saper
sviluppare e dare coscienza a questi giovani di .. quel dono che gli Ieee natura nascendo: il sensa del dinamismo costruttivo,
che in !oro non e distrutto, rna soltanto
soflocato da una . staticita ragionata, pureme nte teorica
negative.
Compito dunque riservato non soltanto
ag\'i nsegnanti di religione, rna a tutti gli
i n ~ e gnanti, aiutati in cic anche dai prograrnmi che dovranno essere in molti punti
modilicati, affinche ]a scuola fascista sia
adeguata a! nuovo clime imperiale e posse
assolvere integralmente Ia sua funzione
altamente educative.
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Ebbene: un orientamento della scuola in
.senso ..~:azzista .e Jo.g ico e ..necessaria.
Ben venga e sic cornpleto, ·senza lacune
con direttive nette e lineari, poiche Ia sua
ragiane d'essere il nell'universalita della
nostra religione, della nostra civilta, della
forza e dell'ideale che hanna in pochi anni
trasformato l'I,talia e creato l'lmpero.
Una o due generazioni bastano per cancellare ogni traccia di una culture antiromano.
Di cic ne guadagnera anche Ia scienza.

Carlo Cumano di Lerici cosl ci ha scritto:
La dornanda che sto per rivolgervi ri- ·
guarda dunque !'Esperanto, lingua universale . e ; con buona pace degli esperantisti,
assat brutta.
Vorrei sapere:
I) se il dolt. Zamenhof era ebreo,
come credo;
2) s e , per le sue origini semitiche
!'Esperanto non deva essere messo a! band~
d i tutti gli Italiani;
3) se l'insegnamento e l'uso di qualsiasi <1: lingua universale » che non sia il
Iatino (rnagari il « Iatino sine flexione » del
prof. Peano) non rappresentino un vero e
proprio attentato alia integrita morale e
culturale della razza
Se sono importun~ scusaterni e credete
ugualmente alia rnia viva arnmirazione per
Ia santa opera che svolge « La difesa della
Razza :~>.

La dornanda e tutt 'altro che inopportune.
Noi non sappiamo s e il dolt. Zamenhof fo sse
ebreo, rna e certo che !'Esperanto e Ia negazione di ogni geriio nazionale ed e stata , ·
e tutt'ora, un'arma rivolta contra Ia civilta
class ica, e intesa a forrnare quella civilizzazione razionale, alia quale hanna per diverse ragioni insieme collaborate g iudei e
francesi . Abbandonato l'uso popolare della
sua lingua, e p er conseguenza inte rrotto
lo s viluppo della s ua immaginazione, il
popolo ebreo si e condensate nell'esercizio
della facolta razionale, della riflessione,
della psicologia. Disposto per natura a! raziocinio, ne ha fatto Ia sua principale forza.
Disposto per natura a! raziocinio, era naturalmente portato alia vita materiale,
perche Ia ragione lira all 'utile . Privo d'immaginazione, privo di linguaggio, tutto ragione e materia, vivendo sparpagliato nel
rnondo, aveva da vincere l'ostacolo della
immaginazione , d e lla lingua, del genio
delle nazioni; livellarle, neutralizzarle, fame
una gran borghesia neutra, e a questa
scopo, a tirare cioe i popoli all'abbandono
delle facolta nazionali, che sono tutto linguaggio e immaginazione, doveva appunto
servire l'esercizio d 'una lingua neutrale,
artefatta e convenzionale, quale Ia lingua
Esperanto. Questa do v eva essere Ia lingua
del popolo neutro di tutta l'umanita.
AI qual popolo neutro anche Ia Francia
mirava, e vorrebbe ancora mirare, con Ia
forrnazione d'una societa e culture borghesi, in tulle le altre nazioni, che e stato il
piedistallo del suo predominio in casa nostra e in Europa; e gli ebrei le hanna
spianato, le vogliono ancora spianare Ia
strada. Sol che Ia Francia tende all'espansione della lingua francese. Ma non ha
nulla da Iemere, perche Ia lingua francese
e pili bella e piu veramente razionale di
ogni lingua artefatta, e !'Esperanto non le

puc far concorrenza, rna solo stuzzicare i:
..bisogno ..d:U.Ua lingua .razionale :viva e .gradevole . Perche e dalla lingua che specialmente · si vede il carattere razionale del
genio francese. Non e una lingua artefatta,
sebb".!ne ne .sic stato legislatore il corpo
accademico, rna e Ia lingua pili razionale,
Ia manifestazione del genio veramente razionale della Francia. Lo vedremo meglio
leggendo un giorno i pertsieri di Leopardi
sulla lingua e !a nazione lrancese
Intanto contentiamoci di conside~are che
Ia Francia ha fatto una s pecie di traduzione
razionale del classico nel classicismo e
classicistico, una cifra buona per i ragionatori colti e letterati. Insomrna Ia dillerenza Ira Ia Francia e noi e che Dante sia
intraducibile e universale, il genio france se
tutta traduzione, universalmente traducibi!e. Ques ta principia rillessivo, decaden te
e pass ive della Francia lo videro profonda mente Vice, Leopardi, Fichte. Passive perche rillessivo e recet tivo, una traduz ione
traducibile, capace di chiamare in causa e
comunicarsi a tutte le corrispondenti lacolta
umane, e p e r questa apparentemente universale , formative d 'una societa gradevole,
decora tiva, rna conservatrice s enza sviluppo, come Ia vediamo nella borghesia .
Una societa tutta rivolta a! vivere social e
e a se s tessa . e non a! fare , che esige
immag inazione. Una societa priva d i capacita artistica, corn 'e appunto Ia borghese,
e s pecialmente di capocita classica. Perche
Ia civilizzazione france se non si rivolge alia
immaginazione, non Ia chiarna in causa,
chiama in vece quelle facolta all 'immaginazione contrarie, contrarie alia vita e allo
sviluppo dell'im maginaz ione , e puo andare
avanti a patio appun to che non si ri sveg li .
l'i rnrnaginazione dei popoli sottomessi, che
e Ia soit ile schiavitu s u cui si fonda il d ominic di ques ta naz ione liberale, a! quale
gli ebrei hanna collabora te , e del quale
!'Esperanto e un sintomo part icoiare.
II genio classico e invece attivo, capace
non di organizzare una societa, rna di ordinare il mon do a uno con Ia forza de lla
lingua e. de! fare , cioe dell 'immaginazione,
come Omero ordinc il mondo antico, Enn io
il romano , Dante il mod erno. E' attivo perche attivo e cre ative e sol tanto l'immagi nazione, e perche solianto l'immaginazione
chiama l'irnmaginazione, la feconda, da
forma alia forza inte riore dell 'umanita, Ia
melle alia luce del sole, con opere sempre
nuove e diverse . ln que s ta ordinare il mando a uno, con o pere dell'immaginazione,
consiste Ia vera universalita, quella class ica. E que sta e l'un iversa lita del cattolicesimo, quella per cui diciamo che il genio
italiano e cattolico . Non bisogna confon•
dere gli universali logici, l 'universalita della
rifless ione, con Ia capocita del genio classico d i ordinare il mondo a uno . Quando
volete cogliere il s ignificate della parole
cattolico e Ia fisonornia del genio italiano,
li dov ete cercare in Dante e Michelangelo,
dal '300 .a! 'SOD . Allora s i maturarono, presera forma e fiorirono il genio cattolico del
cristianesimo e qu ello italiano della civilta
moderna, che sono tutt'uno. Allora facemmo
le ossa e Ia carne, quella e Ia nostra persona, non !'anda le cercando nel languore
della nostra successive sottomissione alia
Francia. Questa e solo Ia nastra morte,
Considerate invece che quella nazione, che
si chiama Ia primogenita della Chiesa, e
Ia distruggitrice del vero cattolicesimo, e
se c'e un nemico mortale della nazione
italiana. questa nemico e Ia Francia, pe:che il suo dominic non puc essere altro
che Ia nostra morte.
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Come Ia liglia primogenita della Chiesa
lavora a mantenere una societa, che e Ia
distruzione della civilta cattolica, cosl gli
ebrei l'hanno aiutata,- corrodendo le basi
della civilta · cattolica, con il !oro lavorio
culturale, lotto specialmente in Italia, che
e Ia sede e l'origine del cattolicesimo. Ecco
Ia lettera d ' un lettore . anonimo, Ia quale
riguarda qualche parte c:H que! lavorio. Abbiamo tardato a pubblicarla, per averla dovuta d e cifrare. AI qual proposito, preghiamo i nostri lettori, collaboratori, corrispondenti, di scrivere con chiarezza, e di scrivere una laccia sola d'ogni loglio. Ecco
Ia le tt era:
I - A p. 12 n. 4 della vostra rivista
dite che il prof. Guido Mazzoni presiedeva
un comitate pro studenti ebraici stranieri.
Ma il Mazzoni e ebreo? Chi l'avrebbe mai
creduto? A quando un elenco complete degli ebrei, do pubblicarsi nome per nome,
con Ia prolessione e !'otto di residenza,
nella vostra rivista? Magari una pagina per
numero? Perche per cognomi ci si orienta
male, eccettuati alcuni casi eccezionali. Farinelli e cognome anche ebraico; rna l'accademico d'Italia? I Rossi sono prevalente,mente ariani. Quanti e quali Rossi sono
ebrei?
~ - A p . 19 parlate della mancanza
della voce Ariani nell'Enciclopedia. E' gius to rihevo. Vi prego di guardare ancpe Ia
voce « Antisemitis m0 » scritta da A Pincherle .
'
.
3 - Scrupolosamente l'Enciclopedia ita-·
Iiana e vita di accennare all 'origine ebraica
degli uomini signilicativi. Vi pregherei di
invitare Ia direzione, nella vostra rivista,
a notare ques ta particolarita per ogni singolo attraverso il volum e d'appendice in
corso di stampa, o i supplementi successivi . Tutto cic avrebbe un 'impronta ben
scientilica perche si comprenderebbero meglio molti orientamenti della cultura e dell'arte.
4 - Voi ben conosce te il « Chi e? »
dell 'editore ebreo Formiggini. E' un 'i niziativa che e utilissima per Ia conoscenza degl"italiani all'estero. Ma quanti ebreil! E
perche essi non dovrebbero venire esclusi,
c alm ena segnati con asterisco, di modo
che subito il lettore conosca chi e e breo
in Italia?
5 - Mi pare che quando si e parlato
di prolessori universitari ebrei ci si sia sempre· tenuti in limiti molto ristretti. Gli ordinari sono gli arrivati; rna perche non numerare con precisione i moltissimi incaricati
ebrei in relazione agli italiani? E' qui il
regno della sviluppo dell 'ebraismo in ltalia.
E perche non aggiungere gli ass istenti
in relazione agli altri assistenti?
A Urbina un ebreo era riuscito a tenere
tre cattedre di lilosolia per incarico, e un
quarto incarico di letteratura lrancese, perche aveva imparato il lrancese a Costantinopoli. Cic risulta solo parzialmente dall'annuario, rna le cose stanno cosl.
6 - Io temo assai che molti ebrei stranieri cerchino di lalsilicare gli atti relativj
a uno dei genitori. E' necessaria una vigilanza.
·
7 - Mi piacerebbe un referendum eli
colpiti nei !oro interessi da manovre ebraiche . Poche righe per ogni caso, e solo per
casi signilicativi. Sarebbe una - storia che
non andrebbe perduta.
Ed ecco Ia nostra opinione:
Anche noi creciiamo che questo referendum servirebbe a conoscere. nei particolari
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1'influenza ebraica, nel nostro paese. II lettore che ne ha avuto l'idua, voglia egli
stesso formularlo e pro:pOrcelo, uscendo naturalmente dall'anonimo.
,
Non conosciamo altro elenco eli cognomi"
ebrei che, quello ·contenuto nel libro dell'ebreo Samuele Schaer!, mtitolato «I cognomi degli ebrei d 'Italia :., edito dalla
casa "Is~ael ", in Firenze, - dal quale non
risulta il cognome Mazzoni, risulta invece
Farinelli; nia cic non vuol dire che l'accademico di questa nome sia di certo ebreo
perche molti cognomi di quell'elenco son~
comuni a famiglie ebree ed italiane, per
ragioni che abbiamo altre volte spiegato,
e in questi casi, solo gli atti della state
civile possono dire chi e ebreo, chi italiano.
Un elenco degli ebrei e certamente necessaria, rna solo l'ufficio di stati"stica e in
grado di !arlo complete ed esaito, e crediamo che lo lara.
Quanto aile lacune dell'Enciclopedia Italiano dobbiamo ritenere che saranno colmate, non solo con l'appendice, rna con Ia
rinnovazione delle voci, · che tutte le enciclopedie periodicamente rinnovano II « Chi
e? )) costituisce invece und. pubbiicazione
latta in certo modo a pagamento degli interessati, e percic non puc essere una lonte
d 'informazione obiettiva, rna solo un abbondante e!enco di nomi.
La questione degli incaricati c assistenti ·
universitari deve seguire Ia sorte di quella
degli ordinari. La disciplina della scuola,
per quanto riguarda Ia razza, e delle piu
rigorose.
La falsificazione in line d i atti dello sta to
civile e cos a che riguarda Ia polizia e
l'autorita giudiziaria, e noi· crediamo che
non sara tanto facile ingannare !'una e
l'altra.

Un avanguardista cattolico del liceo classico di Cagliari, che non ha avuto Ia franchezza di sottoscrivere Ia sua lettera, pur
volendo farsi giudice dell'opinione del suo
camerata milanese, ci sc;rive una lettera,
che noi pubblichiamo, avvertendo i nostri
giovani collaboratori che una sola ragione
ci puc essere di non farsi nominare, quella
della disciplina, rna che per essere veramente disciplinati bisogna dir cose elevate
e plausibili, e queste vanno sottoscritte, prima di tutto perche Ia disciplina vuole res ponsabilita, e poi perche a dir cose · elevate nessuno si vergogna, e nessuno puc
essere rimproverato per averle dette. Questa si chiama liberia e bisogna esseme
degni.
L'avanguardista di".Cagliari ci scrive:
La pubblicazione della lettera dell'avanguardista milan·ese mi ha profondamente
stupito: mi e parso troppo dare ascolto all'esaltazione di un giovine e mi e par~o
troppo blando il vostro commento. A pre·
scindere dal latta che Ia sua teoria non e
consona allo spirito religiose del Fascismo:
come puc egli accusare Ia religione di umiliare Ia -vita, quando ·Jui stesso afferma Ia
sua incapacita a sentire una conversazione
religiosa? Perche cosl avventatamente scagliarsi contro una cosa che non si conosce
prolondamente? · Perche inisconoscere il va- lore dell'insegnamento religiose? .Se rifle!. !esse veramente, ·c apirebbe il valore che lo
elemento religiose ha avuto in ogni secolo.
Eppoi, perche dire che Ia religione nega
l'eroica volonta di potenza: forse che questa non Ia troviamo nello spirito di abnegazione e di fermezza dei martiri cristiani? Mi
viene il desiderio ·di rispondere. a que! gio-

vane milanese quello che rispose un mio
professore a un suo alunno che volendoseio
accattivare disse che Ia ' religione non lo ·
interessava: Tu non · sarai · mai un huon
cittadino .. - l':lon si tratta nel giovane milanese di boria, rna eli esaltazione nata
forse con lo studio .di Voitaire o di qualche
altro scrittore anticlericale. Se un prete si
mettesse a combattere il razzismo, non sarebbe un huon prete, e non lo farebbe nemmeno in dilesa della religione.
Non mi sembra poi, per esperienza
personale, molto frequente, che dopo le
esercitazioni militari e sportive nuoccia
Ia calina e Ia pace eli un Oratorio, ·che e
fucina di carattere perche indirizza verso Ia
moralita; non uccide l'amore di Iotta, anzi
consacra Ia fermezza di carattere. Mille e
mille martiri, che combattendo contro ogni
avversita portarono Ia luce cristiana in ogni
dove, non piegandosi nemmeno davanti al
S\.!-PPlizio, ne fanno testo. E la rinuncia pasta a base dell'etica cattolica e' un santo
principia che va contro tutti i brutali e bestiali istinti umani .' E bestemmiatore chi se nza conoscerlo bolla uno dei piu dolci misteri della fede; mi pare anzi di intravvedere un ve.lato richiamo al libero amore,
con quali conseguenze per lo spirito romano
e lascista e inutile "dire.
.

Dal Katolik Italian Kilisesi Alasancak di
Izmir (Turchia) , il padre Secondo D. Pora tii
ci scrive:
Da fedele lettore di « Dilesa della Razza »
mi sono molto interessato della rispos t~
data nel n . 11, Anno II, a certi " slog hi >>
d'un nostro avanguardista di Milano. Evidentemente, cosfringere entro i limiti di un
semplice articolo Ia diagnosi e Ia cura di
tutto un complesso stato d'animo (e pe r
giunta allarmante sotto parecchi aspe tti )
non era impresa ne facile ne opportune.
Un buflettino di quelli che sa dare un
babbo, tra bonario e pensieroso, al suo
ligliuolo (buona pasta in Iondo) che n'ha
latta qualcuna delle sue - spiegabilissime
e, se volete, scusabilissime in quell'eta poteva bastare .
Sulla sostanza dunque dell'intemeraia
paterna ritengo che nessuno possa ricusare
di sottoscri vere.
Cic cl).e invece mi persuade meno, sono
talune coserelle che le fanno, diciamo cos!,
da contorno.
Specilico per amor di chiarezza:
1 - Relativamente alia questione della
cattolicita, mf sembra di veder confusa una
prerogativa inalienabile insita alia nat ura
stessa della societa voluta e fondata do
Dio con l'universalita · dell'Impero Romano.
Due fatti e due concetti interdipendenti fi no
ad un certo punto, rna ben deliniti. Qu i,
specialmente, mj sembra si debbano chia ·
rire onestamente le singole posizioni e
mantenerle nei !oro naturali precisi conli ni,
che Ia confusione, come ha dimostrato Ia
storia in passato, non giova se non ai pescatori nel torbido. Oltrecche, noi Italiani.
fierissimi del nostro Cattolicesimo Romano,
non possiamo non ricordare un Pensie ro
dell'Autore delle « Osservazioni sulla Morale Cattolica » ed · il monito assai caratteristico del nostro Duce nel Suo articolo sui
« Figaro » del 28 dicembre anno XIII.
2 -· DiChiaro, in tutta liberta; di non
veder troppo chiaro ove voglia parare Ia
slerzata alia cultura che si · definisce « un
mastodontico sillogismo »- e « il lradicio
della nostra scuola classica ». Per quanta
io sappia e mi pare di sapere, _il Cattoli-

cismo ~in se stesso ~ (CO!Jle penso· il suo
riscon'tro irt · politica, il Fascisino) .non ha
mai avuto Ia pretesa d'imporsi agli spiriti ·
sotto Ia veste di una speciale scuola filo- .
sofica coi suoi rigidi schemi ideologici e
coi suoi immut.a bill metodi di speculazione
e di ricerca. Riconosco ·bensl che molti di
quelli che · vi aderirono - e tra essi per
limitarci a qualche nome' a noi fan:iiliare,
Minucio Felice, Tertulliano, Agostino, Bonaventura da Bagnorea, Tommaso de' Conti
d'Aquino, Dante, Vico, Manzoni e Rosmini
~ hanno lavorato a ridurlo a sistema filosofico fondendovi il meglio della culture
rr.editerranea o l'hanno ·accettato in quanto
tale, dal punto di vista razionale, Ora vorremmo noi far tabula rasa .d i tutta questa·
cultura? E per sostiturvi che cosa? Ma io,
forse, vado di Ia delle vere intenzioni dell'egregio articolista. Le sue critiche certo ·
non mirano il do·gma e Ia morale cattolica,
intese come utl tutto cult)Jrale, bensl le
delicienze che possono ancora oggidl riscontrarsi nel modo 'specifico di presentare
aile menti que!- tutto culturale e nelle persene che Jo presentano e che, purtroppo,
oltre che non essere tutte dei « santi ~. non
sono nemmeno tutte delle sommita intellettuali. Ma, anche da questo verso, e mai
ammissibile che que! nostro giovanotto
non abbia potuto trovare, proprio a Milano,
un ecclesiastico ··che lo capisse e sapesse
andare incontro aile sue ansie? Sinceramen te, questa non Ia posso mandar giu e
non Ia posse mandar giu dppunto perche,
oltre tu.tto, me Jo vieta Ia mia fierezza nazionale.
.
3 - Infine confesso candidamente di
nor. sapere allC:Xtto come conciliare il consig!io di continuare a nutrirsi di Nietzsche
e di d'Annunzio (rune maestro e l'altro

discepolo di una certa teoria Ia quale, se
avessero vinto Ia Grande Guerra - faccio,
ben'inteso, una· iPc>tesi sballatissima - i
tedeschi di Guglielmone ci ·avrebbero reso
un· branco di schiavi) con !'invito a studiar
Manzoni,_ Leopardi, Vico e Dante.
Piuttosto non crede « Difesa della Razza :1>
giacche ferve Ia santissima battaglia autarchica, che sia giunto i1 tempo di riveder Je
bucce a talune correnti di pensiero (avete
gia · cominciato con J'arte, e benissimo) tutt'altro che italiane che girano in casa nostra
e buttare finalmente a mare o giu di li
talune fame usurpate che, da sedici anni
ancora pompano a tutto andare nell'anima
della nostra gioventu. Jo scetticisino scorante, il libertinaggio intellettuale, l'anarchia morale, l'edonismci egocentrista, il decadentismo dinoccolato o l'astruseria inconcludente e via di seguito?

Siamo molto grati a padre Poratti di
averci scritto e Jo preghiamo di continuare
a scrivere e a darci consiglio e collaborazione, e cosl pure di volerci spiegare con
che cosa gli e sembrato di veder confusa
quella prerogativa inalienabile, di cui parla,
perche non lo ha detto.
Egli si e allarmato che vogliamo far tabula rasa della cultura, perche Ierne che si
tratti di far tabula rasa della filosofia cattolica; rna que! che si chiama cultura non
e Ia filosofia cattolica, magari lo fosse. Egli
sa bene che cos'e Ia cultura, quando dice
che bisogna raggiungere l'autarchia anche ·
riguardo a talune correnti di pensiero tutt'altro che italiane; soltanto egli forse non
sa che non si tratta di talune correnti, rna

della corrente, e che questa corrente singolare, e cio che ora si chiama cultura, e
indirizza Ia scuola e Ia stampa, ed e niente
altro che lo sviluppo del pensiero francese
e· tedesco, da Cartesio a Hegel, che, munito
anche di filosofia dell'arte, informa e riduce riflessione persino Ia poesia. Questo
prodotto bastardo, lecondatore di bastardi,
sviluppatosi ill Italia con lo svilupparsi della
societa borghese, e quella cultura di cui il
popolo Italiano deve fare tabu_la rasa.
· Leggendo quel che dicevamo di Dante,
Vice, Leopardi, Manzoni, il nostro gentile
corrispondente non ha potuto non notare che
noi dicevamo esser Ia lettura di quegli autori cosa ben diversamente importante della
lettura degli altri due; rna per quanto riguarda Nietzsche, ci sembra troppo rigido
il suo rigore, perche Nietzsche e riuscito a
farci sen tire il suo poetico am ore · della
Grecia.
Non sappiamo se i tedeschi di Guglielmo II ci avrebbero fatto schiavi, qualora
avessero vinto. Puo darsi. Ma e certo che ci
siamo fatti svenare e abbiamo dato seicentomila morti per Ia grandezza della Francia,
perche Ia vera · posta del giuoco non erano
Trento e Tries.te, semplici corollari del nostro
territorio, rna il predominio d 'Europa. Non
l'avevamo capito, perche eravamo diventati
un accessorio passive del sistema francese.
Ed ora che l'abbiamo capite, abbiamo torte ,
perche non vogliamo continuare a servire
Ia Francia, ma noi s tessi. Abbiamo fin ite
di credere che Ia salute dell 'Italia possa
essere nella francolilia o nella germanofilia,
e cominciamo a capire che si tratta soltanto
d 'essere italiani; rna dobbiamo dire che con
la Germanic non ci siamo mai trova ti al
pun to in cui ci s iamo trovati e ci trovia mc.
con Ia Francia.
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